

الفرقان
في تفسير القرآن بالقرآن والسُّنة

الفرقان
في تغسير القرآن
بالقرآن والسُّنة

الجزء الثني
تتمة سورة البقرة

## سماحة الشنيخ

|| الـكتور محمد الصادقي

## تتمة



## $7$




















تَشَرَبَهُمٌ








 الاختلان مشاهدهما التي كانت للإسلام، استحياء لمشاعاعرهم صور الكروب
 كفراً فأحلوا قومهم دار البوار، عظة للأخلان لكي يخالفوا بالفوا الأسلاف في الكفران والطغيان.

 نعمة أولى أن أنجاهم الش عن سوم العذلاب، فالإنجاء من النجاء والنجوة والنجاة هو الفصل إلى عل، مكان مرتفع بعيد عن الأذى.
 لملك الترك واتبع، لملك التبابعة، إذاً ففرعون لقب عام وقد كان في مصر فرامنة تلو الو بعض وفرحون موسى هو الرامسيس الأّلله وتد رأيت جسده في معرض الآلثار القديمة في القاهرة،


وسوم العذاب هو دوامه في دوّامة لمرعاه، كماشية سائمة ترعى دائمة، ولكنها ترعى في المرعى الكلاء، وهم يسأمون في المرعى البلاء، كأنها لهم غذاء، كما الكلاء دائمة للماشية السائمة.

فهذه الطغمة الطاغوتية النكراء كانت تسومهم سوء العذاب، كذبح الأبناء واستحياء النساء دونما انقطاع، وكأنه نعمة يمنون بها علئهـة الئم فعليهم الشكر كما السائمة في الكلاء.

سوم العذاب، بياناً ردفاً دون عطف لسوء العـذاب، وكمـا في أخرى: ( . . . .
 وعطف الأخيرة، وهذا العطف لا يعني إلّا أنهما من أسوأ العذاب الذا كانوا يسامونه: قتل الأبناء تضعيفاً لساعدهم، واستحياء النساء خلمة الآلآل الّا فرعون ومتعة جنس
فتقتيل الأبناء إبادة للنسل والساعد، وعزاء دائب، واستحياء واء النساء: إبقاء لحياتهن خادمات، وإفناء لحيائهن في دعارات (r) عذاب فواه فوق العذاباب،

 أصعب عليهم وأنكى من تقتيل الأبناء!
وترى هل الأبناء المذبّحون هنا هم - فقط - الولائد حين الولادة كما

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأهران، الآية: 18 }  \tag{1}\\
& \text { سورة إيراميم، الآية: } 1 . \tag{r}
\end{align*}
$$

الاستحياء مو طلب الحياء إيقاء وطلب الحياء إزالة فهما - إذاً - معنيان كما مما الواقع في آل

تدل عليه روايات؟ آم هم الأبناء، ولايْد أم كبارأ ما هم أبناء، كما تدل عليه الآيات؟

لا ريبة هنا في العموم، حيث يشمل - لأقل تقدير - الأبناء الذين ولدوا منذ أخبر فرعون أنه سيولد فيهم من يهلك سلطانه، فالذين تنالهـم أيدي البغي يُقتلون حين ولادتهمه، ومن يفلت حينها يُغتال أياً كان وأيان، وإن كان بالغاً حدَّ الغلمة أم زاد .

تم النساء هنا أعم من الولائد واللّدات والكبيرات، فهن معفو عنهن في هذا النظام، خدمة للجنس ولآل فرعون.

وترى أن البلاء العظيم هو فقط سوم العذاب؟ أم وإنجاءهم من سوم



وترى كيف ينسب سوء البلاء - بجنب حسنه - إلى اله وهو من آل فرعون؟ إنه سوء العذاب من آل فرعون ظلماً وطغيانااً حيث افتعلوه، وبلاء عظيم من ربكم إذ أمهله ردحاً من الزمن دون ردن العـون تسييراً ومنعاً، امتهانآ لهم
 البلاء لكي تستعظموا نعمة ربكم بإنجائكم وتشكروه، فإن فرعون عبّد بني



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الاننياء، الآية: بم. } \\
& \text { (Y) سورة الالعراف، الآية: } 171 \text { (Y) } \\
& \text { (Y) سورة الثعراء، الآية: الآهـ، }
\end{aligned}
$$

وترى ولماذا قتل الأبناء وهم أنفع له خدمة وأقوى؟ دون الكبار وهم حِملّ لا يتحملون خدمة لائقة!

ذلك حيث أخبر فرعون أن هلاكه وقومه على يدي موسى يولد من بني إسرائيل فوضع القوابل على النساء وقال : لا يولد العام ولد ولد إلد الّا


نعمة ثانية هنا لبني إسرائيل هي الأخيرة لهم في الجوّ الفرعوني الطرّ الطاغي حيث أغرق آل فرعون وهم ينظرون، والبحر هو البحر، ولكن الله فرق بهم

نور الثقلين 1 V : 1 عن كتاب كمال الدين وتمام النعمة بإسناده إلى محمد الحلمي عن أبي عبد اله


 فذكر أبان بن عثمان عن أبي الحصين عن أبي بصير عن أبي جعفر أنه قال: ما ما خرج موس موسى



 واستحيى النساء هلكنا فلم نبق؟ فتعالوا لا نقرب النساء فقال عمراذ أبو موسى

 قعدت قعدت فلما حملته أمه وتعت مليه المحبة فقالت لها القابلة: ما لك يا لكا بنية تصفرين


 الحرس ثقالت : انصرفوا - وكانوا على الباب - فإنما خرج دم مقطع فانصرفوا . . . .

البحر فعبروه يبساً ورموآ، نم أغرق فرعون وجنده آية عظيمة إلهية تبصر الأعمين وتنبّ النائمين

وترى كيف فرق بهم؟ فهل فرق البحر بهم : بسببهم، حيث دخلوه بكثرة واستعجال فرارآ عن فرعون وملئه؟ والبحر لا يفرق لأيّة جماعة إلّا وتغرق! وكما آل فرعون وهم كانوا كما هم وأعجل دخولآلا وأقوى وطأة، وإنما ذلك آية معجزة إلهية بهـم: بدخولهمـم البحر فراراً! وقد أمر موسى أن يضرب


 فقد انفلق البحر وأصبح لهـم طريقاً يبساً بأن ضرب موسى عصـاه، وبدخول بني إسرائيل، فلولا عصى موسى كمـا أرادها الله لم الم يفلق البحر ويفرق، ولولا دخولهم البحر لم يضرب موسى عصـاه، حيث الفرق الفلق كان لإنجائهم وإن كانت كذلك آية لهم.

وترى - بعد - أن انفلاق البحر وانفراقه طريقاً يبساً، كل ذلك لصدفة جزر عظيم، أو كثرة الواردين فيه؟ وكما يهرفه من لا يعرفه، هراء دائباً مغبة نكران المعجزات، مهها أقحم نفسه في المفسرين.

فالبحر المفروق لبني إسرائيل نعمة إلهية حيث أنجاهم وأغرق آل فرعون
 الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، نعمة تجمع بين إنجاء أبدانهم

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الشعراء، الآية: س7 }  \tag{1}\\
& \text { سورة طه، الآية: VV. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الدنحان، الآية: ع Y. } \tag{r}
\end{align*}
$$

من غرق البححر ومـلاحقة آل فرعون، وإنجاء أرواحهم من الشكوك التي




وترى كيف دخل آل فرعون عن آخرهـم البحر، - فلم يروا آوائلهم




 إغراقهم كان بعد إزلافهم وجمعهم في البحر أجمعين، وبعد ما جاوز بنو


اتبعوهم عدوّآ بسرعة ليدركوهم فأدركهم الغرق قبل أن يدركوهم!


 حيث أخذه آل فرعون عن التابوت الذي ألقته أمه في اليم فوقف في الماء

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأْران، الآية: 1YQ. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { (Y) سورة الثبعراء، الآيات: } \\
& \text { سورة يونس، الآية: •9. } \tag{६}
\end{align*}
$$

بين السجر أمام القصر الفرعوني، ففيه تلميحة طريفة إلى المعجزة الربانية في
 ألفاً من أبناء بني إسرائيل!
 الأعلى مما يدل على مدى مراسه في الدعوة واكتراثه لها ومجابهاته وجاه
 المرسلين (1)

وهل كانت هذه المواعدة مرة هي أربعين كما هو اللائح هنا، أو مرتين


 مجيدة في مختلف الحقول في الحق أن آيتي المواعدة تتجاوبان في تمام المواعدة، وأن ثلانين الأولى لا تستقل عن الأربعين، حيث العشر مكملة
 صيغة التعبير امتحانآ لبني إسرائيل - لابداء لها في التكميل-(r) حتى إذا الذا تأخر موسى لحدّ الأربعين أهم باقون على إيمان أم مـم مكذبون موسى ومكذلبون اله كما فعلوا والتفصيل إلى الأعراف وطه.

حيت يذكر أكثر منه بكير بأشرف خطاب: الرسول - النبي - حين لم يذكر فيره فيها يذكر إلّا
باسمه دون لقب الرسالة أو النبوة إلآل قليلاً
سورة الأعران، الآية: IEY.
(r)

 كملا بالبداء؟ إن مذا إلآل اختلاق!

وهذه المواعدة - هنا - نعمة ثالثة بإنزال التوراة على موسى وبمشهد



ولكنهم وهم بين نعمتتين: الإنجاء من آل فرعون، وإنزال التوراة
 بَعْدِهِهُ : بعد موسى حيث غاب عنهم إلى ميقات ربه ولما يتم أو يرجع .
 . نم ونتيجة المواعدة الأربعين :


وهدي إيتاء الكتاب والفرقان هو أمـم النّعم التي أنعم عليكمّ، هنا الكتاب: التوراة - يقابل الفرقان، مما يدل على أنه غيره، وحقآ أن الفرقان وهو البرهـان المفرق بين الـحق والباطل، ليس هو التوراة ولا غيرها من كتابات الوحي إلّا القرآن، فإنه كتاب وفرقان لا سواه .




$$
\begin{align*}
& \text { سورة طه، الآية: •A. }  \tag{1}\\
& \text { سورة البقرة، الآية: 110. . }  \tag{Y}\\
& \text { سورة آل عمران، الآية: }  \tag{array}\\
& \text { سورة آل حمران، الآية: ع }
\end{align*}
$$

 والباطل جملة وتفصيلاّ، وما هكذا سائر كتب الوحي، ولا ولا سيما بعد



 تم الفرقان درجات من فرقان الرسالات على درجاتها وفي درجاتها،


 ميدان من معتركات الحق والباطل فرقان كما يناسب حقولها .




نعمة خامسة يمن بها عليهم، وترى كيف يكون حِملُ القتل لأنفسهم نعمة؟ إنها نعمة حيث هي في سبيل التوبة، فإنها خيرٌ من حياة اللعنة الدائبة في وصمة اتخاذ العجل.



$$
\begin{align*}
& \text { سورة الفرقان، الآية: } 1 \text {. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الأنياء، الآية: £A. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الأنفال، الآية: YQ. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الأنفال، الآية: اع أ }
\end{align*}
$$

واله لا يُنتقص منه شيء ذاتاً أو صفات أو أفعالاً - فـ هلا يتغير بانغيار المخلوقين" وإنما الظلم الانتقاص راجع الىى الظالم نفسه، حيث يخرج عن مستوى العدل، مهما انتقص غيره من الخلق في الظلم المتعدي إليهم، ولا تجد آية تلمح بأن الله يظلم، وإنما هو لغير الها نفسه أم سواه
 المرتد عن فطرة - إنها قد ترد ولا تقبل في الظاهر مهما قبلت في الباطن، وقد تقبل كما هنا ولكنه بعبء عظيم.
 "(ربكمه" أو. . . لأن البرء هو التخلص عن مرض أو عيب أو أي نقص، فالمريض المعيب المنتقص بالخروج عن حكم الفطرة يجب عليه التوبة: الرجوع - إلى من برأه إذ خلقه حتى يبرئه بعد نقصه بظلمه، فـ ولهُوَ النَّهُ
 ومن برأه براءة الفطرة في يراعه التوحيد، فحيث تخلف عبدة العجل عن هذه البراءة، فتوبتهم هي الرجوع إلى البارئ لِيُرجعهم إلى هذه البراءة التي افتقدوها بكل" غباوة، إذ عبدوا العجل الذي يضرب بـر به المثل في الغباوة، فأصبحوا أحمق وأغبى من العجل في هذه العبادة.

ولأنهم قتلوا روح التوحيد وفطرته بما استهوته أنفسهم الأمارة الغبية، فليقتلوا أنفسهم قتلاّ بقتل حتى يحيوا حياة طيبة جديدة.
 المأمورون أن يقتلوا أنفسهم حيث ظلموا أنفسهم باتخاذهم العجل، دون من

$$
\begin{align*}
& \text { سورة لقمان، الآية: YاY } \tag{1}
\end{align*}
$$

لم يظلم حيث لم يتخذ العجل، خلافاً لبعض ما يروى(1)
وترى أنهم أمروا أن يقتل كل واحد نفسه انتحاراً بنفسه؟ وأنه إبادة لهم أجمع فمن يبقى إذاً حتى يتاب عليه لو أنهم ائتمروا كلهم؟؟ أم كيف يتاب على المتخلفين عن أمر الانتحار لو لم يأتمروا كلهم. أو أنهم أمروا آن يقتلوا فيما بينهم، كلٌّ يقتل من تناله يده أيّآ كان؟


في الحق إن ذلك قتل لأنفسهـم في زوايا ثنلات: أن يقتل كلّ نفسه الطائشة بعبادة العجل، فيعرض نفسه للقتل في معترك القتال فيما بينهم،


 ويعرضهه ليقتله أخوه، وهما يتطلبان قتل النفس الأمارة بالسوء في رأس الزاوية، ولكنه من وراء هذا الإرهاق تربية لتلك الحالة البئيسة الخخوارة،

 -







 وأمثالها
 والضـلال، أو نادمين تائبين دون تقديم لشريطة التوبة، عائشين عجالة الة الحياة

 وقد تاب على القاتلين والمقتولين سواء (1) ، إذ حققوا أمر اله فيم اله الهيا يبنهم
 القتال في زواياه الثلات
وإن هذه منقبة لهؤلاء حيث اقتتلوا هكذا بأمر الهّ تفدية في التوبة إلى


. ${ }^{(1)}$
وتوبة المرتد عن فطرة تقبل عندنا بقتله، كما قبلت من هؤلاء، مهها











 أقول: واختلاف مدد القتلى واللنين عبدوا العجل في الحديثين لا مرجع لـ من كـاب ألو سنة يرجع إليه ولا يهمنا العدد وكما سكت الش منه فلنسكت منه.

اختلفت شاكلته، حيث إنها في بني إسرائيل كانت بأمر خاص وأصعب مما
عندنا وأنكى!.

 نعمة سادسة لهم أن بعثوا بعد موتهم بصـاعقة العذاب الهـون وهم ينظرون.


(r) (1) (1)

أترى أن الذلين سألوا الرؤية هـم الذذين عبدوا العجل؟ كأنهـم هـم كمـا تقول هذه الآية! ولكنهم السبعون اللذين اختارهـم موسى لـميقات ربه حيث


 تجسيم الإله - مهما اختلفا في تعيينه - نسبا معاً إليهم جميعاً، كما وينسبان اللى الموجودين منهم زمن النبي الأسـلاف، والشُكيمة هي نفس الشـكيمة، طبيعة جـاسية لا تؤمن إلّا

بالمحسوس
ولأن سؤال الرؤية كان أخف وطأة من عبادة العجل، كانت عقوبته كذلك أخف منها، حيث أولاء قتلوا بالهاعقة نم بعثوا، وهؤلاء تقاتلوا دون
(1) (1) سورة الأعراف، الآية: الآية: 100. .
(Y) ويأتي تفصيل سؤال الروية منهم ومن موسى في محاله.

بَعثِ لمن قُتلوا، وعلًّ القاتل منهم ترجّى ليته المقتول لعظم المشهد وهول المطلع

فإطلال فترة الإذلال الفرعوني أفسد من فطرتهم الشيء الكثير، الذل الذي ينشئه الطغيان الطويل الطويل، تحطيماً للفضائل وتحليلاً للفواضل، وغرساً للرذاثلّ، واستخذاءً تحت رحمة الجلّاد، نم تمرداً بعد رفع السوط، الطـا وتبطراً حين النّهمة بالنعمة على ما كانوا عليه من حب المادة، وصلابة

العقيدة والحماقة العميقة.
ولكن اله تعالى يمهلهم دون أن يهملهم، ففي كلّ مرة من تهريف أو تجديف تدركهم رحمة الله وتوهب لهم فرصة الحياة لعلهم يشكرون فـرن فلا
 وفي هذا البعث رجعةً إلى الحياة الدنيا دليل قاطع لا مردّ له على
 وكما في آيات أخرى تبعث جماعات بعد موتهم(1)

تم وفي هذه الآية دلالة باهرة على امتناع رؤية اله جهرة، فلو أمكنت لم يستحق طالب الروية لمزيد الإيمان عقوبة وتنديداً، ولم يك ولك دلك ملك منهم



 rrer

 سورة النساء، الآية: 1or

 سائر الدلالات القرآنية والعقلية التي تحيل الرؤية البصرية جهراً في كافة


 الأرض المقدسة التي كتب الها لهم فارتدوا على أدبارهم فانقلبوا خاسرين . .
 الْتَنِسِبِنِ)


 (7)

نعمة تضـم نعماً ثلاث: تظليل الغمام - إنزال المن - إنزال السلوى -

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الفرقان، الآية: Yا } \tag{1}
\end{align*}
$$



 محمد وهِ

$$
\begin{align*}
& \text { حضره وسفره نهذا أفضل مما أمطي موسى الوا } \\
& \text { سورة المائدة، الآية: Yو. }  \tag{£}\\
& \text { سورة الأعران، الآية: •17. } 17 \text { الآي } \\
& \text { سورة طه، الآيتان: •^، 11. } 11 \text { الألا } \tag{1}
\end{align*}
$$

والغمام من الغم: الستر، وهو لا يحمل ماء: أو لا يمطر : ولاهَل يَظُرُونَ إلَّا

 والغيم والمزن والمعصر فإنها هي التي تمطر، وإن كانت كذلك تستر، فقد كان الغمام في أربعين التيه سترة لهم من الشمس دائبة، اللهم إلّا شتاءٌ حيث تَلزمهم نور الشمس ونارها .

وإنها لنعمة كبرى حيث يراعيهم ربهم بها في الصشراء الدجرداء، يقيهم هجيرها بالغمام، وجوعَهم - حيث هـم منقطعون عن موراء مراد الغذاء - بطيبات من الغذاء لا جهد فيها ولا عناء.

غمام يظلهم من الهاجرة التي كانت تفور بالنار، ومنّ يمن به عليهم


والسابقة.
وترى ما هو المن وما هي السلوى اللذان رزقوهما في التيه؟ ذكرهما في موضع الامتنان دليل على أنهما لم يكونا من أرزاق التيه كبرٍ





 يمن به من طعام وهو الطيبات، والسلوى ما يتسلى بها نفسيّاّ؟ لا نص في آن آ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { (Y) سورة الفرقان، الآية: Yم (Y) }
\end{aligned}
$$

القرآن أو ظاهر يفسرهما إلّا قدر ما فسّر : أنه أو أنهما طيبات ليس من رزق الأرض المعتاد، بل هي منزّلة السماء وإن كانت على أشجار .
 المن، وهي تمرة بيضاء كالشُحم تنبت من الأرض يقال لها شـا شـحم الأرض،





 نازلة من علِ كما هي نازلة برحمة، فهما إذاً نازلان من علِ آيآ كان.

رواما أصحابنا وإخواننا جميعاً، فمن الأول ابن بابويه القمي عن أحمد بن محمد بن خالدي البرقي عن محمد بن علي عن محمد بن الفضل عن عبد الرالرحمن بن زيد بن بن مسلم عن أبي عبد الش ال
وفي اللر المتور I : •V - أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنساني وابن أبي حاتم عن سعيد بن زيد فال قال الني ماجة وابن أبي حاتم عن سعيد بن زيد قال تال النبي


على شجرمم فيتناولونه.

شجرة الثرنجين
علي بن إيراميم القمي في معنى الآية



 المن بالإضافة إلى السلوى، ولكنه نتط المن دون السلوى.

تم السلوى هي في الأصل ما يتسلى به ومنه السُّلوان والتسلي، واذا

 الصحة والأمانه والطير السماني الذي جاء تفسيراً للسلوى هو من المن،


. ${ }^{\text {(1السلوى هي - فقط - السماني }}$

لا تطيب الطيبات على غير طمأنينة، فلا طيبات في المنّ - بل ولا منَّ إلّا
بالسلوى





 الإمام






 فارسل عليهم ريداً فأذرت مند مساكنهم السلوى ومو السماني ميلاً في ميل قيد رمح في السماء نخبّوا للغد فتن اللحمم.

وكفرانهم نعم الله التي كانت تنزل عليهم تترى، ولا سيما في صصراء التيه





أتراهم بعد كل" ذلك شكروا، كلا! إنهم ظلموا حيث خالفوا أوامر الش إلى غيرها ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ومن مظالمهم:












(1) سورة الأعراف، الآية: •17.
 (1) (15)

فبعدما تاهوا في الأرض هذه السنين، وأنعمنا عليهم فيها بطيبات


 الْمُخِينِبنَ


أمروا آن يدخلوا باب القدس سجداً ويقولوا حطة، وترى كيف يمكن اللدخول سجداً والسجدة المـعروفة هي وضـع الجبهة على الأرض ولزام الـرامه السكون، والدخول هو حركة المشي فكيف السجود؟.

إن قرينة الدخول الحركة تُحوّل السجود عن الساكن منه إلى غاية الخضوع حالة الحرالك في الدخول، أن يركعوا في دخولهمم قلر المستطاع،
 كل" حقل ما لها من هيئة تناسبها على كونها غاية الخضوع حالها، وكما


أترى أنها تسجد له على هيئة سواء؟ وإنما حالة خاشعة سواء في مدأها

أدخلكم الأرض التي كتب لكم.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة المائدة، الآيات: Y Y Y Y Y } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الحجّ، الآية: } 1 \tag{Y}
\end{align*}
$$


 وهو المعروف الآن بباب حطة، وعلّها الباب الثامن أو التي كان يصلي إليها

موسى

 أن يستغفروا ربهم لكي يحط عنهم خطايا من كان منهم محخطين، وأن يزيد

في درجات من كانوا محسنين
 تعني كلاماً يفيد معنى! وإنما طلباً لانحطاط خطرا خطاياهم بكيفية خاصهة يتقدمها الدخول سجداً لكي تتكيف جوارحهم وألسنتهم ومعها قلوبهم بعباد منحطين

أذلاء حين يدخلون شكراً لما أنعم عليهم والتماسآ لحطّ خطاياهم (1)
 وهم عبريون، بل ما يفيد معناها في كيفيتها الكلامية التامة بعبريتهم. فكما آن سجدتهم كانت غير السجدة المعروفة، كذلك حطتهم كانت غير هذه الحطة في صيغة التعبير، وإنما معنى الحطة ومعنى السجلدة كما يناسب حالهم ومقالهم.



طالب تال: إنما . . .
 عن آباثه عن أمير المؤمنين ملي بن أبي طالب
 وباب حطتها أقول: ومكذا تظافرت الروايات من طريق أصحابنا وإخواننا . .

منكم محسنين - ولكن :
 خاصة، لا هم بأجمعهم، حيث كان فيهم محسنون دخلوا الباب ساب سجداً

 جماعة من الخاطئين إذ ظلموا بتبديل التول غير الذي قيل لهم،، ظلماً على



 تائبون - خاطئون ظالمون فاسقون - ولم يكن الرجز إلآلا على الآخرين.



تخلفا!
إن قولآ - هنا - الموصوف بغير الذي قيل لهم هو مفعول نان لـ (ابدل|" فأوّلها : قول الهّ، فقد بدلوه إلى غيره: ما يغايره - فتبديل قوله : وأَّخْواً
 لها بأدبارهم مهما كانوا راكعين لكي يعاكسوا أمر الهُ مستهزئن.
 (الش الشا يقولون: حنطة في شعيرة .

 سمعانا، يعني حنطة حمراء نتغوتها أحب إلينا من مذا الفعل ومذا الفول. .

ك احنطة|. . أما هيه؟
والرجز من السـماء اللني أنزل على الظالمين منهـم الفاسقين هو
الاضطراب حيث تعنيه لغته ومنه رجز البعير إذا تقارب خطوها واضطرب




 يعرف رجز بني إسرائيل إلاّا بوصفه العام: عذاب مضطرب متناوب الذين فسقوا وظلموا دون أن يعرف قومية ولا عنصرية، على آل فرعون الظالمين أو بني إسرائيل الظالمين سواء!



نعمة تاسعة هي إسقاؤهم في التيه في صحراء جرداء لا ماء فيها ولا





$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأعراف، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة الأعراف، الآية: عץا }
\end{aligned}
$$

(1) يُظْلِمُونَ

فاستسقاء قومه - لا طلبهم كلإعجاز - يلمح أنهم كانوا عطاشى في

 حيارى، رغم أنهم تاهوا جزاء عما تخلفوا من اقتحام القدس وفيها العمالقة

الجبارون.
تم الانبجاس والانفجار مترتبان تلو بعض، فلما ضرب بعصاه الحار الحجر
 عدد الأسباط المقطّعة اثنتي عشرة أمماً، حيث كانوا يرجعون إلى انني عشر



 حيث كانت لهم نفسيات مفكّكة وجباّلات متداعية هابطة، آبية من الارتفاع

إلى مئل الأخلاق الأبية.
وأحل العثا شدة الفساد، فهو السعي في شديد الإفساد، فقد بكون
 وأخرى انضباط النفس غوراً في الحرام وخوضاً فيما الا لا لا يرام، ونا ونالثة تجنيداً للقوى للإفساد وهو عثا الإفساد وعيثه محسوساً وغير محسوس (r) وهنا النهي
(1) سورة الأعران، الآيتان: •17، 17|.
(Y) في غريب القرآن ان العيث والعني متقاربان إلا آن العيث أكثر ما يستعمل في الفساد
 المحسوس والمحسوس، حيث الأتّل إذا تجاوز حده ظهر في الما لمحسوس الما

موجّه إلى حالتهم الفعلية الرديئة : السعي في عيث الفساد حالة الإفساد، وهو غاية الطغيان والكفران رغم أنهم نالوا من رحمة اله غاية النعمة، وأين نعمة من نقمة!.

تم ترى أكان هذا الحجر خصيصاً من حجر التيه؟ آم حجراً منكراً أيت
حجر؟ .

 مععجزاتها الأربع: فلق البحر - تفجير العيون - صيرورتها (اجاناً تهتز"،
 ويهش بها على غنمه وله فيها مآرب أخرى. ولزام هذا الحجر أن يكون من الكبر بقلر يمكن أن تتفجر منه اثنتي
 أو تمانع واحتصار، بعيون واسعة، ومشارب شاسعة، فلا يمكن أن يكون الا

 هكذا انفجار بمشارب فاسحة دون انتظار واحتصـار، والنص لا يثبت هنا الإعجاز إلّا في انفجار العيون الانتني عشرة.
إن ضرب موسى بعصاه الحجر، دون أن يحمل الحجر - أيضاً - على صغره كحِمل بعير، هكذا انفجار شربآ لعشرات الآلاف المنقسمة إلى أسباط اتني عشر (「)
(1) سورة الأعران، الآية: IVV.
(Y) (Y) (Y (Y)



 'رَآلَّهُ

نعمة عاشرة وتلك عشر كاملة مما أنعم الش به عليهم وهم بـم بكفرون






 مستبدلين اللي هو أدنى بالذي هو خير كرزق الجنة، حيث أرأرادوا الدّنية رغم أن الها اختار لهم العليّة، ولكن الطبائع المتخلفة النحسة ليست لتقبل إلاّلا

هنا يسيئون الأدب بجنب الها مرة حيث استحالوا صبرهم علم على هــه
 = انفجرت منه ميون فمن كان جانعاً شع ومن كان ظمهآن رُوّي ورويت دوابهم حتى يتزلوا النجف من ظهر الكوفة. وني الخرائج والجرائح عن أبي سعيد الخراساني عن جعفر بن محمد عن أيي مثله وني آخره:
 أقول: بهلا المرسل وذلك المخلوش لا يمكن إبّات معجزة لا تثير إلبها الآية واله أملم.

- ربه وليس ربهم وليتهم طلبوا ما هو أطيب وأعلى! ولكنهـم طلبوا من رزق

 اللخبيين فلا يقرب مسجدناله خبث الريح وأمثاله، مهما طابا في مآلا
 والعدس ليسا من الحاجيات الدائبة.

فرغم آن هذه الخمسة من المأكولات، ولكنها ليست من ضـروريات

 تشير تنكيرها إلى أنها ليست مصراً معينة فليكن مصراً : الذي خرجوا منها حيث لم يقل "(مصرَّا حتى تعنيها . فإجابة هذه الطلبة الهينة الزهيدة لا تتطلب دعاء ولا محاولة إلهية فإنها





بغيتكم حاضرة: من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها . .


 إسرائيل فلسطيننا وقدسنا فاختلت الموازين بهذا الاحتلال فهل فم بعد ألوا أذلّاء مساكين؟!. في الحق إن النلة والمسكنة هما لزامان لكل" من يحذو حذوهم كما قال

 ولذلك نرى الذلة والمسـكنة لزامهم دائباً، إلّا بححبل من الها وحبل من


 يكفرون بآيات اله، واعتداء على عباد اله حيث يقتلون أنبياء اله، شرّ عصيان بجنب الله وشر" اعتداء على عباد الله، كسيرة لهم دائبة مهما اختلفت صورته، فعصيانهم لهل وكفرهم وتكذيبهم بآيات اله مستمر، وقتلهم رسل الش كذلك حيث اختلقوا عليهم في كتابات الوحي الإسرائيلية ما يمس من من كراماتهم كرسل وصالحين، وأنكروا محمداً
 الكافرون.

فهـم - إذاً - قتّالون لرسل اله ورسالاته كما يستطيعون بسيرة واحدة مهما اختلفت الصورة، فالسيرة هي اللسيرة والسريرة هي السريرة اوكل إنسان يعمل على شاكلتهال| .
تم المسكنة هي حياتهم دائباً أياً كانوا وأيان وكمـا نراهم حتى في دويلتهم لأول مرة يعيشون بأضيق المعيشة رغم أنهـم يمتلكون أضـخم
سورة آل عمران، الآية: IIr .




 رسالاتهم نهم كلهم شرع سواء.

الثروات، حيث يصرفونها في الأسلحة المحافظة على استمرارية الاحتلال،
 الفدائية، هذه الميزانية هي أضعاف ما تصرف في حاجياتهم المعيشية، رغم كافة الحيل والاحتيالات في جمعهـم للأموال والثُروات من كافة أنحاء العالم، فهم أقناهم رغم أنهم أغناهم، وأسكنهم حين أنهم أثراهم!

 الناس المستعمرين يمنة ويسرة بكل شغب وعسرة، عِمالة عُجُالة للاستعمار حتى تشكيل دويلة العصابات، وترى أن هذا الحبل يدوم؟ كلّا فإنه ينفصم بعباد صالحين مرتين تم لا حبل لهم إلى يوم الدين (1)

تم ولا يتغلب حبلهم من هؤلاء الناس النسناس إلّا حين ترك المسلمون حبلهم من الهه ومن الناس :
(7i) (r) (r) . . .







$$
\begin{aligned}
& \text { (1) راجع الفرقاذ } 10 \text { تفسير سورة الإسراء آية بني إسرائلل . }
\end{aligned}
$$





 (1iin)

فحبل من اله هو الإيمان والاعتصام باله وتقوى الله، والاعتصام بحبل الها: كتاب اله ونبي اله - عقيدة الإيمان وعمل الإيمان، إنها حبل من اللها
 بالمعروف ناهية عن المنكر، وعدم التفرق عن دين الله أو في دين الله، إنها
 تم حبل اليهود من الناس لن يفيدهم خروجاً عن ظاهر الذل إلّا مرتين



 ومن نم القدس ولحلّ الآن هي المرة الأولى من الإفساد العالمي بعلوٌ غير



$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة الإمراء، الآية: ع الآلآ } \\
& \text { (Y) سورة الإسراء، الآية: } 0 \text {. }
\end{aligned}
$$






ولم يسبق لإسرائيل إفساد عالمي طول تاريخ إفسادمم أن يؤسسوا دولة الإفساد إلاّلا في احتلال القدس، ولا علا علو كبير عالمي إلاّلا مستقبلاً بعد أن أن




وهم منذ وُجدوا مفسدين والِى يوم الدين يسامون سوء العذاب وحتى في

 سوء عذاب دائب بعباد صالحين كما هنا وهناك ومنذ التأديبات المتتالية زمن


 أراضيهم كيل نهار، - فلا يكفي هذا لسومهم سوء العذاب؟!

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الإسراء، الآية: } 7 .
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) سورة الأعران، الآية: ITV. }
\end{aligned}
$$

إذاً فالمسكنة لزامهم مضروبة عليهم ضربب السكة لا تمحى، مهها كانت

 مضروبتان لكل من يفتعل فعلتهم: تركاً لحبل من الها وحبل من الناس حتى







وهذه الآيات تأتي بعد التي تأمر المسلمين بما تأمر وتضربب على اليهود




فإنما هو الإيمان وعمل الصالحات فقط دون جنسيات أو هويات:




$$
\begin{align*}
& \text { سورة آل ممران، الآية: IIY }  \tag{1}\\
& \text { سورة التوبة، الآية: 1•1. } \tag{r}
\end{align*}
$$

طوائف أربع ذكروا ردف بعض بمختلف أمسمائهـم الحاكية عن مختلف شـرائعهم وطرائقهـم، ثـم جـمعوا وأمثالهـم غير الـمذكورين هـنا في طابع الإيمان باله واليوم الآخر والعمل الصالح، كما يوحي لذلك ترك الضـمير

 - فقط - مثّلث : الإيمان باله - واليوم الآخر - والـعمل الصمالع، مهـما

 فيما يذكر لليهود منهم، فحتى اليهود أيضاً إن كانوا في مئلث الإيمان فهم نـاجون، فضهلا عن مـواهـم! وكـما أن الثـلاث الأخرى موحـدون، كنلك
 شـمل الموحدين هنا من معنى

وفي حين أنهم يتأخرون هنا ذكرأ عن الذين هادوا والنصارى، ، نراهم

 تدليالّ على أنهم ولياهم سواء في التوحيد مهما اختلفوا في شرائع التوحيد. نم نراهم بنغس الصيغة في الحج ومع المجوس يردفان بالثلات الأخرى




$$
\begin{align*}
& \text { سورة آل ممران، الآية: " } 14  \tag{1}\\
& \text { سورة المائدة، الآية: } 74 .  \tag{Y}\\
& \text { سورة الحجّ، الآية: IV. }
\end{align*}
$$

عداد المشركين مهما كانوا منحرفين في عقيدة التوحيد، ولكنهم تجمعهم كلمة التوحيد : أن ليسوا وثنين .

ومن الملاحظ أن الأوليين تحكمان بالنجاة لـمن آمن منهم إذ لم يكن
 الانفصالية للذين أشركوا عمن سواهم في عقيدة التوحيد، مما يبرهن أن العبرة في مجال النجاة إنما هي بحقيقة العقيدة، دون عصبية جني أم ماذا من الفوارق؟


 مسلمين أو اللذين هادوا والنصارى والصابئين والمـجوس أم من ذا؟ من المنسلكين في سلك التوحيد بألسنتم - فقط - أم وفي عقائدهم أيضاً الِّا إلّا بمظهر العمل الصالح للإيمان باله واليوم الآخر .
 المنافقين إذ لا إيمان لهم ولا عمل صـالحاً، إنما هـم المؤمنون، دخل
 للمسلمين غير المنافقين في مئات الآيات تكريماً لهم بكرامة الإيمان، دون الألقاب الـخاوية الأخرى(1) ولا ينافي تكرارَه ذيلُ الآية بملحقات أخرى

(1) تتكرر مذه المواصفة لهم في القرآن (YON) مرة في مختلف الواجهات، واللدرجات

بقلوبهم والذين مم في سيل الإيمان.
سورة البقرة، الآية: 1Y7.


 وكما يذكرون هوداً أو اليهود، وعلّ الأصل من (هدنا إليك|"(ب) رجّا رجوعاً عما




. ${ }^{\text {(r) }}$
 يهودوا، كما منا حيث يستننى أخيراً في النجاة من آمن باله واليوم الآخر


 كملح ومواصفة لهودهم ورجوعهم إلى اللّ إلاّا في آية يتيمة هي الأصل في
 على الأصل، وتأنيباً على الشاذين عن هذا الأصل .

 علي :هِ
 (£) سورة الجمعة، الآية: 7 ( 7 ( سورة الأعران، الآية: 107



 هو النصري، وليس الناصري، مهما لمح إليه النصري هامشياً(0)

المؤمن الناصر للحق، والمنتسب إليه بالهوية، وتأتي عاماً بترك النصرة:



مذا مو المشهور من مفردها مثل صهري وصهاري، وفي فريب القرآن للراخب: سموا با بذلك

 نصرانيون، وجمع الناصري أيضاً ناصيرن، ولا ويا يناسب النصارى مذه المفرداتات، وإنما

 الجمع منا مضموم ومناك مفتوح إذاً فمفردما بين نصري ونصرى. سورة آل حمران، الآية: هr هور سورة آلى عمران، الآية: هr

 (متى با :



 تناسب مذه النسبة على مامشض النصرة الإلهية كما تلناه. سورة التوبة، الآية: •
سورة المائدة، الآلية: Ar.

 واليوم الآخر وعمل الصالحات، كذلك ومقابلتهم باللذين أشركوا! إذاً فهم الصـابئون من الشُرك إلى التوحيد، (1) متحللين عن أي كتاب سماي مابئين من توحيد كتابي كشريعة إبراهيم إلى شريعة خليطة من وحي الأرض
 أيضـاً من المـوحدين(r) مهـما أخطأ مؤلاء وهؤلاء في توحيد اللها الها وفي الصبوء والتمجّس عن الشريعة الكتابية، ومهما يكن من شيء اليّ فليس الصـابئون والمججوس من أهل الكتاب تماماً مهما يحتوم فريق منهم النار إلّا آنه ليس لحد الإشراك باله، وعبادة من دون اله.

هؤلاء الطوائف الـخمـس الـموحدون، من كتابيين وسواهـمّ، هـم المشهورون المذكورون في القرآن بأسمائهم، وقد أجمل عن ذكر ألـر موحدين

 تحلد شاكلة الإيمان المنجي أولاً وأخيراً كضابطة عامة تحلّق على الألقاب:
مسلم - يهودي - نصراني - صابئي - مجوسي آمّن ذا؟


 ولا شك أن من كان سلمان معهم ومنهم مم الزورادشت الإيرانيون .

 مجوسآ؟ قال: لأنهم تمجسوا في السريانية وادعوا على آدم وشيث ومو مبة اله النها الطلقا
 لصلاتهم وتتاً وإنما مو انتراء على الها وعلى آدم وشيث (مجمع البحرين).

فمن مات على غير الإيمان بالرسالة الإسلامية موحداً : كتابياً من هود

 بهذه الرسالة(1) أو لم يعرفوا حقها، دون المقصرين المرين في التعرف إليها، أو


فالججد بآيات اله وتكذيب آيات الله ينافيان الإيمان باله، ونكران يوم لقاء الله ينقص من الإيمان بالله، وترك الصالحات التي تناسب الإيمان، دليل على خواء الإيمان، فهؤلاء ليسوا من المبششَّرين بالأجر وعدم الـخال
 ومهما كانوا درجات في مثلث الإيمان، فهم درجات في مثلث النـ النجاة، كما

 الصـالحات، دون ترسب على عنصريات أو طائفيات فبعدما ضربت آية الضربب الذلة والمسكنة على اليهود، تستدرك هذه الآية عما ربما يختلج بالبال أنه خاص باليهود، فهناك بينت سبب الذلة الـنـي المسكنة أنه الكفر والتكذيب والاعتداء أينما كانت، وهنا تبيّن سبب النجاة في مئلثه أينما كان،
 الولثك النصارى وما رأى من أمطالهم؟ علي الأرض وذكرت اجتهادمم فنزلت مذه الآية: ״إن الُّلِّينَ مادُواه، . . ه فدعا سلمان :
ا(نزلت مذه الآية في أصحابك، نم تال: من مات ملى دين ميسى تبل أن يسمع بي نهو ملى

$$
\begin{align*}
& \text { خير ومن سمع بي ولم يؤمن بي فقد ملك، } \\
& \text { سورة النمل، الآية: } 1 \text { اع }  \tag{r}\\
& \text { سورة النجم، الآية: MQ. }  \tag{r}\\
& \text { سورة النساء، الآية: الآي: } \tag{£}
\end{align*}
$$

## الفرتان ني تغسير الثرآن/الجزء الثاني

 وَآلْمَجُوسَ(1) (1) لا هنا ولا هناك!

 عنهم جمعاً لهم بين أمن الحاضر والمستقبل والغابر .










الميئاق هنا هو ميئاق الكتاب حيث يشمل الموائيق كلها، ميياق واحد








$$
\begin{align*}
& \text {.W1 - 179 سورة الأعراف، الآيات }  \tag{1}\\
& \text { سورة النساء، الآية: ع10. } \tag{r}
\end{align*}
$$




يذكروا ما فيه ويسمعوا ويعوا نم يعملوا .



 أورشليم، والني على شرقي البلد.
ونتق الشيء جذبه ونزعه حتى يسترخي كنتق عرى الحِمل، فقد جذل
 مع نتق الجبل فوقهم بميئاقهم نراهم في مئلث الأمر حيث حِمَله كِحِمل
 التكاليف البدنية والنفسية: عقلية أم قلبية، استجاشة لكا لكافة القان القوى حتى يتم الأخذ الذي يحمل آخذه على التقوى.
الص
الصسحيح، وتذكُر ما فيه، دون غفلة وغفوة، أو لفتة عما

(1) سورة الامراف، الآية: IVI.

 فيهـا جميعاً ورواه عن ابن بابيريه مسندآ إلى إسساق ويونس مثئله
 سمع ما فيه مو سمع القلب كما اللذكر مو نعل القلب، فـيمع الثقلب مو ذكره وذكره سمعه، يتجاوبان ني آيتهما.

أُسماعكم، ومن تم بآذان قلوبكم لكي يكمل الوعي، فيحصل العمل :
 هذا المثلث بتحقيق زواياه، آخلاً من ظن الاتقاء وعلمه وواقعه اليقين .

ويا له من مشهد متناسق في لزام القوتين: نتق الجبل فوقهم كأنه ظلّة، وأخذ الميثاق بقوة، مما يوحي بأنه من معجزاتهم كما نتق الجبل معجزة،
 إلى جواذب الفسوق والعصيان ونزعات الطغيان، وكما الجبل منجذب لا
 المستطاع، وليستعينوا باله في تحقيق ميثاق اله باستجماع نفس وتصميم• هذا المشههد الرائع المروِّع المتناسق ينبههـم آن المـجال في ميثاق الكتاب لا يتحمل أية رخاوة وتميُّع وفلول، ولا أية أنصاف حلول، والِا نتق لجبل الإنيات والشهوات والنزعات، لا سبيل فيه إلاّا الجدّ بكافة الطاقات والإمكانيات حيث يودّعون حياة الدعة والرخاوة واللامبالاة ويقبلون إلى اله بكلهم إقبال الجادّ العارف المصمم.

فميئاق الكتاب منهج حياة إيمانية: يقيناً فنظاماً ينظم الحياة في كافة


وترى أنهم أخذوه بقوة وسمعوه وتذكروا ما فيه؟ .. إنهم خادعوا الش حيث تظاهروا - والجبل فوقهم كأنه ظلة - كأنهم موفون بميثاق الكتاب




ليس فحسب أنهم تولوا من بعد ذلك، بل وقالوا قولتهم الفاتكة بعدما




ذ ولثُمَّهِ في آيتنا تؤخر قولتهم الفاتكة عن واقعة الجبل، وتفسر هذه:
 الوتعة حيث لم يتق الجبل حينه إلاّ إخافة.


 رفع الطور وبعد ظاهر الإيمان بما أخذ عليهم ميئاقه، نم تحقق رفع الطور

ورفع الجبل هذا كان لهم موعظة وذكرى وإخافة إإن لم تقبلوه وتع
 فالتمسك بميثاق اله، والإخافة عن النكثنة النكسة عما أخلذ عليهم لشا آلية آلية
 الموسوية لم تكن لتحمل إخافة لبني إسرائيل، إلآلا هذه التي تضمنها بجنب الحجة والموعظة.
وهكذا ينطق الجبل بنته آيّة إلهية ليست بمقدور مَن سوى الشا أن يرفع

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة، الآية: }  \tag{1}\\
& \text { سورة البقرة، الآية: }  \tag{Y}\\
& \text { مورة البقرة، الآية: Yor }  \tag{r}\\
& \text { سورة النساء، الآية: عالآ } 10 \text {. } \tag{}
\end{align*}
$$

 . . . . . : إسرائيل لم يقبلوه فرفع اله مليهم جبل طور سيناء فقال لهم موسى

 إرادة التق مهما كانت هناك عمد إلهية أخرى، مما لا يُرى . فمن الهُراء القولة الناكرة للمعجزات: إن بني إسرائيل كانوا في أصل الجبل فزعزع وزلزل حتى أطل رأسه عليهم فظنوا أنه واقع بهمه، ! فإنه تأويل ألوا
 الجبل ونتهه هل هناك نصٌ أو في من رفعه ونتق؟؟ . أما لو أريدت الزلزلة والزعزعة كيف لا يعبر عنهما بنصه؟ رغم أنهما لا لا تنتقان الجبل وترفعانه فوتهم كأنه ظُلّة.
 الذي لا يعلم عواقب الأمور هو الذي يترجى! الـي
 المكلف بأمر الله له أن يترجى الاتقاء عن المحاظير إن حقق أمر الها الها حيث
 العوائق قد تحول بين الأخذل والاتقاء، إلاّا أن يشاء الها، فلا يملك العـلا على أية حال إلاّا الخوف والرجاء. ولعلّ" أخذ ما أوتوا بقوة هو أخذ التصـميم بالإيمان كما وأن ذكر ما فيه وسمعه هو الإرادة القلبية عن بصيرة ويقين، وهذا كله تقوى باطنية،
 الباطنية، ولكل" وجه والجمع أوجه.
 وكذلك الحاضرين زمن الخطاب حيث كانوا تاركين التوراة كالغابرين، مهما

 ومعنوياً وعمليّاً عائشين مئلث التحريف والتجديف، في وهدة التهريف وحِلَّة

ومن فضل الله عليهم أن لم يسحقهم بوقعة الججل بعدما عصوا
 العاصين!


. . هنا اعتداء في السبت عملياً تحت ستارِ ماكر يخادعون الله فيه، إذ
لم يسبتوا عن العمل والصيد يوم سبتهم متظاهرين أنهم سبتوا بما مكروا في





 يشتهون، وكذلك نكالاً للحياة الحاضرة الأولى والمستقبلة الأخرى،
 عن طغواهم، فليست القردة الخاسئة لهم نكالاً، وإنما مي موعظة بها يتعظون.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأعراف، الآية: بال } 1 \text {. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الأمراف، الآية: } 17 \text { الآرا } \tag{Y}
\end{align*}
$$

إن هذا التطور القاصد : تحويل الخاطئين إلى قردة خاسئين، يضم إلى زاويتيهما لجمعي الطاغين والمتقين، ثالثة هي اللعنة عليهم يوم الدينيا



- مَفْعُولًا (1)



 التعب ونهضات النصب، كذلك جعل السبت على اللين هادوا حكماً رابعاً




التوراتي
فمن الهراء قولة المسييحيين : (لنا تغيير السبت إلى يوم الأحد لأن




(0) راجع كتابنا : حقائدنا مند البحث عن الصلب.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text { (Y) سورة النساء، الآية: } 10 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

اله في تغيير السبت إلى الأحد، وأهانوا المسيح أن اتخذوا يوم جحيمه على حلّ قولهم - يوم عيلهـم، وهكذا فعلوا وافتعلوا بشريعة التوراة بما أضلهم سامريهم بولس الرسول! .




 ليست خاسئة حيث خلقت قردة كسائر الحيوان المخلوقة حيواناً دونما بُعد عن رحمة الهه وكرامته، وهؤلاء حوّلوا قردة بعدما خلقوا أناسي، فحوّا


وترى أنهم كوّنوا قردة - فقط - في أبدانهـم أو أرواحهمه، أم فيهما
 يقل : كونوا في أرواحكم، أو في أبدانكم! أو يقال: الأمر لا يوّجه إلاّلا إلى العاقل وليست الأبدان بالتي تعقل فتقبل الأمر أو لا تقبل؟ ولكنما الأما الأمر هنا


 لمكان جمع العاقل، ولأن نكالهـم لا يبقى لأنفسهم ما عا عانـوا لو الو حوّلت


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة فصلت، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة يس، الآية: (Y) } \\
& \text { (Y) سورة فصلت، الآية: }
\end{aligned}
$$

جزءَي الإنسان لا تبقى مكلفة تعذب هنا وفي الأخرى، كما لو جنّ عاقل عاص ومات مجنوناّ، حيث المعيار في الحساب هو الحاللة التي يموت فيها
 حيوان لا يعقل فلا حساب إلآلا قدر ما يشعر .
فالروح الإنسانية التي عاشت جسمها فترة، نم حول جسمها إلى قرد إنها تذوق أشد العذاب بما تعقل .

إذاً - ولا لما بين يديها ولا خلفها، حيث لا يرون نكالها.


 طين لازب - من صلصال من حمإ مسنون - وكالفخار، ليست لتقبل هكذا تأويل، والبحث آتِ في طيات آياته.
 النكال هو الضعف والعجر والقيد والحجز ، فالنكال العجز والحجز


 التي أتت بعدها وهوت هواها فطغت طغواهِاها (1) لغير ذوي العقول؟ .
 معها ينظر إلها من أمل القرى، ولها خلفها تال: نحن ولنا فيها وعظه.
 عن مشهدها أمكنة كمعاصريها ، أو أزمنة كمستقبليها (1) ${ }^{\text {أ فكذلك الأمر؟. }}$
 الآتية الأخرى، حيث النكال هنا ضـعف وعجز، كما أنه هنالك قيد وحجز؟
 وعجزاً، لا قيداً وحجزاً اللّهم إلّا للآخرين؟
 الحاضـرين المعاصرين، ناظرين وسوامـم، أو الحياة الدنيا للـخاسئين
 ذلك المشهد، أو المستقبلين من مواطنين وسواهمم، أو الحياة الأخرى؟ وهذا هو الأحرى حيث تتحمله الآية.


 الأمم التالية للقردة الخاسئين وُوَمَا فَفْنَها رغم رغم أن كل أمة تستقبل الحياة

علّه لأنه يجمعه والمحتملين الآخرين، وآن هذه الخاسئة خلّفت أمماً
 وقد كانت القردة الخاسئة مخلدة إلى حاضرها، ناظرة إلى غابرها، ناكرة لحياتها الأخرى، فهي إذاً لم تكن لتستقبل الحياة الأخرى، مهما كانتا


$$
\begin{equation*}
\text { سورة مريم، الآية: } 09 . \tag{1}
\end{equation*}
$$

الأخرى والأمم الأخرى تستقبلها، فالواقع أن مستقبل كل أمة - من أمة
 أن مذه الأوغاد المناكيد لم يكونوا يفكرون في مستقبل الأخرى، فأصبحت


مركوسة مطموسة.
هذا هو نكال القردة الخاسئة في مئلث الأضلاع، حيث ينكل الخاسئة


 وحجزآ، كما نكلت القردة ضعفاً وعجزاً .
 لأهل الطغوى، كذلك هي موعظة لأهل التقوى، من كانوا بين يديها أو أتوا ويأتون من خلفها، حيث يتخذونها عبرة وعظة.
 الطغوى والتقوى بأنفسها أحياءً، إن عاشت زان زمناً بعيدآ؟ أم هلكت بعد ثلالثة
أيام كما يروى(1) أم ماذا؟

واقع النكال والموعظة للآخرين - وإنْ لزمن تعيشه سائر القردة - يحكم





تال رسول اله
 يشرب ولم ينسل، وأخرج ابن المنلر عن الحسن تال: انتطع ذلك النسل.

إلا أن النكال هذا لا يختص بالآخرين، حيث يعني - ويأحرى - أنفس
 كلعاثة أيام هنا .
نم النكال للآخرين لا يختص بحاضر المشهد وشاهلده، فشاهده يتنكّل أو يتقي وغائبه يقبل من شاهده حيث الخبر المتوراتر الْ يُقبل، وليس النكال
 الشهود، وهكذا يكون دور النكال والموعظة لكل واقعة هي عبرة وتذكرة، لكل" من يسمعها ويصدقها .
فلقد حقّ عليهم النكول عن أمر الهه فتحول نكالاّ، ولو أنهم لم يكونوا قردة في نفسياتهم لم ينكصوا هكذا عن أمر الها، ولكنهم نكصوا فانتكسوا قردة خاسئين حيث انطباعات الشعور - عن تقصير لا عن قصور - تعكس على الوجوه، لزاماً في الأخرى، وأحياناً في الأولى.
 ولكنه، لا وكما (Y) تروى وأن المقطوع تكوُّن سائر القردة قبل الخاسئة بدهر


منا أحاديث يفسرما الحديث الأول إلى فير اللانح منها، فني نور الثقلين I : كل في ميون

 من الإنسان ليدل على أنه من الخلق المغضيوب ملي مليه
 المسوخ نقال: مم ثلاثة عشر : الفيل - إلى أن تالـ : وأما القردة فقوم امتدوا في الـبـت. مضت روايته ني الرقم (1) منا .





 لَدْتَدَوْنَ

竍



(
منا عرضٌ فسيحِ يُتصِحُ عن مدى لجاج اليهود أمام الهُ ورسوله، تمحّلاً للمعاذير الوامية المهينة في أمرِ كان لصالحهمّ، وقد تساعلواعوا موسى عنه، وهو قصة اللتل التي خلقت فيهم جوّاً من الحجاج واليا واللجاج كلٌ من قيبلي النزاع يتهم الآخر، ممـا يكاد يولُع نيران الحرب بينهم،









 المفتاح كان تتحت رأسك فكرهت أن أنهك وانغنص عليك نومك، قال له أبوه: قد جعلت
 موسى بني إسرائل أن يذبحوا تلك البقرة بعينها، فلما اجتمعوا إلى موسى وبكوا وضيا ونجوا


 [البِّرّ:












ندرس في قصة البقرة - القصيرة - آماد الحمق والعناد في العمق
 العقلية الإنسانية، مهما بقروا: شقاً للمسالك الكا الحيوانيانية الشانيا الشهوانية، فهم في الروحية الإنسانية في أسفل سافلين، وفي الترسُّلات الحيوانية والسياسات المادية في أعلى عليين! .
هنا السمات الرئيسية للطبيعة الإسرائيلية، والوصمات النكدة النكبة، تبدو واضسة وَضْحَ النهار في هذه القصية، من ملى انقطاع الصِّلة بين قلوبهم



في دورهم اللدائر وحورهم الحائر حول المادة والحيوية الحيوانية الشرسة. ولقد سُمِّيت سورة البقرة بها بمناسبة قصة البقرة، وهؤلاء الأباقرة فيما
 لحمقهم في عمقهم لحلٌ قد تُهان البقرة في تمثيلهم بها وعبادتهم رِياها ! الـ وترى كيف يُلفت عن خطاب الحاضهر لهم - فيما سبق هنـا من خطابات - إلى عرض غائب في تقاولاتهم هذه، نم نقلةً إلى خطابهـم عرضا
 تقلَّم بطبيعة الحال التسلسلية؟.
علَّه لأن القصة غير مذكورة في التوراة زمن نزول القرآن كما الحاضرة، فليعرضوا غُيَّاً فيها، ومن نم - ويعد تثييت القصة - يأتي دور العرض لقتلهم

نفساً وتدارؤهم فيها، ولها إشارة في التوراة(1) تلفيقاً دقيقاً رفيقاً للواقع المغفول عنه بالواقع المشار إليه فيها وليذكّروا ماضيهم فيعرفوا من هم؟.


يقولها لهم موسى لمّا راجعوه بشأن القتيل المجهول أمره ليوضٍّح لهمّ،


 البقرة وذلك هو أبعد البعد صلة بأمرهم! فكيف - إذاً - يذبحون بقرة؟ وبّ ولا تمتٌ بصلة قريبة ولا بعيدة لمعرفة القاتل، أم كيف يُعرف القاتل الِّل بقتلِ آخر ! لكنهم تناسوا الحكمة الربانية اللخفية في أوامره، الجليلة في تطبيقاتها،







 لاوي لانه إيامم اختار الرب إلهك ليخلمدوه ويباركوا باسم الرب حسب قولهي



 مورة البقرة، الآية: ها (r)

ما تحمَّلوا مواصفات زائدة في (ابقرةلالها كانت عليهم لو ائتمروا من فورهـم دون تعنُّت وتساولا

الأمر الأول لم يحمل إلّا "بقرةه طليقة عن كلٍ صفة إلّا كونها (ابقرة")
 عوانآ، فقد كانت تكفيهم في البداية - حسب طليق الأمر - آية بقرة.

وكما يروى عن النبي


 على اله ما فيه جهالة!.


 منا نتبيّن أن الْهُزء من الجهالة، وطبعاً إذا كان بدائياً ومن جاهلى، وفي حالة الهجمة، وأما الجزاء الوفاق من المجازي الحق دفاعاً عن الحق فليس

الدر المتنور 1 : WV - أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي مريرة تال قال رسول




 الرضا وا

 المواصفات التالية، ولو كان كما قيل لكان أمراً بالمحال أن ياتوا بما لم يتين بعد تيودها

من الجههل، وكما في نوح


 فالهزءُ والسخرية البادئة هما من الجهالة وسوء الصنيعة، وقد الاستهزاء في (شّ) آية، وفي عديدة أخرى عن السخرية، مما يبيّن لنا مبدئياً أنها من المحرمات الناتجة عن الجهالة القاصدلة المقصرة، وأما القاصرة فلا

تكليف فيها ولا تنديد.
ففيمَ تهزأ بإنسان؟ أفي نقصِ من خلقه في مقياسك؟ وليس إلاّ من خلق الهه، فلا تهزأ - إذاً - إلاّ بالشه، وهذه جهالة بالشا! أم في نقصِ قاصر من فعلِ أو تركِّ فكيف يُهزأُ بقاصرِ وليس مكلفاً في أيٌّ من الأعراف!.

 تأتي له بطبيب يداويه، أم تتركه وحاله، لا له ولا عليه إن إن لم تستطع في علاجه.

أم لأنك تظنك على كمال هو فاقده؟ فكذلك الأمر، وليس ظنك صايباً


 $!^{(8)}$
(


(Y) سورة الحجرات، الآية:

فلا مجال للسخرية والهزء إلّا بمن يسخر بالحق بدلاً عن الانتباه، هزءاً
 الشخصية والجماعية، أو الواجبات الدعائية، وهنا السخرية لها مـجال اعتداءً بالمثل، وصداً عن نشوب الباطل بين أهل الحق.


 القائل قوله عن الله، وهـم يتهمونه بهله الجهالة الفاتكة لاستبعادهـم - في
 أمر القتيل، وقد اتَّضح أخيراً، إضـافة إلى بيان الواقع من إحياء الموتى، الِّى وجزاء الولد البارّ بأبيه في قصة البقرة. لقد كان في ذلك التوجيه الوجيه كفاية لهـم أن يئوبوا إلى أنفسهمه،
 من السهل اليسير، ولكنهم بدلوه بالأمر العسير، أمراً واحداً طليقاً يتبدل في تساؤلاتهم المتعنتة بأوامر عدة لا تنطبق إلاّ على بقرة يتيمة منقطعة النظير،
 وهنا ندرس دراسات أهلية أهولية على أضـواء هـذه الآية الطليقة، المقيدة بعلُ بما تقيدوا . ا - لا يجوز تقييد المطلق بسناد الاستغراب أو الاحتياط أو آنه القدر المتيقن أمّا هي من تقييدات لا سناد لها إلاّ تخيلات لا لا حجة فيها، اللّهم إلاّلا

 وفاقاً . Y - Y

دليل محظور، فإنهما تخلف عن ظاهر الدليل أو نصه، ومشاقة مع الشارع
في التشريع
ب - تقييد الإطلاق - وهو في مقام البيان - هو تجهيل للمطلق كأنه

المحظور العلمي
 فظاهر الحال يقتضي التماشي مع الإطلاق حتى يتبين له قيد أو قيود، فإن

كانت قبل وقت العمل فتقييدُ تبيين، وإن كانت بعده فنسخُ قَرَرَه. 0 - وهنا نرى تعاضـل الأمر - بتضايق في أوصـاف المـأمور به - مـا تعاضل المأمورون به، فقد كان في البداية طليقاً عن آيَّة صفة إلّا أنه (ابقرة") تم لصقت بها أوصاف تلوَ بعضِ ولِّصقَ بعضِ حيث اتَّآقلوا عن تطبيقه طليقاً

وتعاضلوا، وهذه بلية ربانية يبتلي بها المتعتِّون ولا ينبئك مئلُ خبير . ورجوع ضمائر التأنيث إلى البقرة الأولى الطليقة لا يقيّدها لأول الأمر،
 المطلوب الآن بقرة. . . لا الأوّّل فإنها كانت دون اليا


 سؤالهم المنحوس - ذلك يشي بأنهم لا يزالون في ريبهم يترددون، وني


 تم وهمَا بِئَّ سؤالآ عن الماهية، إنه تجاهل عن آنها بقرة، وقد نص

عليها أوّل مرة، تم مزايدة جاهلة قاحلة حول ماهية البقرة من حيث الكيان في عمرها، وكل أمرها، حيث الأسعار والفاعليات تختلف حسب مختلف حولف الحالات والمجالات.

 في طليق الأمر، نم زدتم عليه - تطلّباً جاهلاً - مواصفاتِ ماهوية ما ما كانت
 حيث الأمر صريح لا إبهام فيه، لا يبقي مجالآ لأي سؤال! ذلك تأكيد أكيد على واجب الوق الو
 عليها قيود بأوامر أخرى جزاء بما كانوا يتعنتون. والفارض - هنا - هي العجوز والبكر هي الشابة غير المضروب عليها
 وكماله.

وقد تُسمّى فارضـاً لفرض السّن وتطعه، ولفرض الأرض وتطعها، ولفرض ما يحمّل عليها وقطعه من أشغال، فروض نـلانتة في الفارض، يجمعها طليق (ضارض" .
وتقابلها البكر، بكراً في العمر فما فرضته، وبكراً عن الحرث فما فما استُعملت له، وبكرأ عن ضرب الفحل فما انضربت به. إذاً فعوان بين ذلك يعني الوسط بينهما، لا متقدمة في العمر ولا حمولة وقد ضربها الفحل . ولماذا وڭذَلِّكَّ ذكر من مواصفات.

ولقد كان في هذا وفي ما قبله كفاية لـمن يصغي إلى الحق المرام،
ولكن إسرائل هي إسرائيل!
فإلى لجاج ثالث، تضييقاً لدائرة الموضوع، علّهم ينجون عن أصله، أم يتأكدون أكثر وأككثر في اصله:


 خاص، وفي ذلك تجهيل لساحة الربوبية كأنه قاصر أو مقصر في البيا البيان، وهم أحرى بالحائطة على أوامره تعالى!، نم تعجيز له سبحانه، كأن الأثر

 يكتفي بمطلق الصفرة تقريباً لمضايقتهم في خاصهة الميِّة، وتطعاً لمعاذيرهم
 الصفرة بمشبعها فالفاقع في الأصفر هو أشدّه وأثبعه وأنصعه، كما يقالِال: أصفر فاتع، وأسود حالك، وأيض يقق، وأحمر قان، وأخضر ناضر


 وحيوية ونشاط والتماع في تلك البقرة.


هو من أحسن الألوان وأنضرها فانظرها حسناً وجمالاً وكما يروى(1)




أترامهم اكتفوا بعدُ بهذه المواصـفات؟ كلّا إهـم إسرائيل الحـجوج
 بها - يسألون فيها عن ماهيتها مرة أخرى :

重
: كَ كْتَدُون
وهم في هذه المرحلة الأخيرة مسنِدون إلى بقاء التشابه في موضوع

.

 منقطع النظير لا مئل له حتى يؤتى منه ذلك الأثر المنقطع النظير .
 متجاهلين أن الأنر كلّه هو من خالق البقرة وليس في البقرة نفسها، ولولا






 هم أن يهتدوا وقد شاؤوه أخيراً لما عيوا وأيسوا عن مكرهم.





 إلى هذه البقرة الخاصة بعد ما شاء اهتداءَهم لايتمارهم جزاءً بما تعنتوا .我
 فلم تَعُد هـذه البقرة - إذاً - متوسطة العمر صفراء فاقع لونها تسرُّ الناظرين فحسب، بل هي بقرة غير مذللة بإثارة الأرض وسقي الحرث، تمر هم
 علامة، ولا تمازج لونَها لونُ آخر، كما هي مسلمة عن سائر العيوب:


 العمل، ومسلمة عن الحبس للعمل وعن كلّ نقص متصور لبقرة، أم ومسلَّمة


 يؤثر ذبحها في التعرف إلى القاتل، وتماسرانا عن دفع مان مال في ذلك المجالل،

 موسى في الإجابة عن سؤالهم!

ففي هذه الضَّفَّة - البخيلة المماكسة الناكثة لعهود الهُ المتشا المّاكسة في أمر اله - ينتهي أمر اللجاج إلى بقرة منقطعة النظير في كل" إسرائيل عن

 الوهبة الأبوية بوهبة ربانية تجعله من أغنى الأغنياء في بني إسرائيل، كما كما
 قدير

 هنا هُنَّسُّا وابقرةه هـما مؤنئان، فكيف تختص إحداهمـا بذكورة
 علَّ تذكير الضمير الراجع إلى ؤنَّسَا باعتبار أنها القتيل، وليوضٍ آنه (1) نور الثقلين 1 IV ني ميون الانخبار بسند متصل من البزنطي تالـ: سمعت ابا الحسن الرضا وا







 مذه البقرة لها نبا فقال: وما مو؟ فقال: إذ فتى من بني إسرائلي كاذ بارآ بابيه . .. . فنال رسول الشه موسى انظروا الـى البرُ ما يلغ بامهل!

المضروب ببعض البقرة وليست هي المضروبة به، ولا سبيل لذلك الإيضاح


وهنا عرض لمادة القصة الأصيلة وهي واقع إحياء الموتى، ففي أَضْبِبُهُ
 يَحيى ميت بضربب ميت آخر به، فلئن يـحيى بإرجاع الروح إليه أحرى

وأولى



 ولكنما الإحياء في الأخرى أحرى.

كتتم تكتمون، كواقعة جزئية تهتدون فيها إلى جزاء القاتل بعد ما تعرفون.



 الموتى، وكما لا نرى في التوراة الحالية - على طولها - نصوهـاً حول
 الشا كائنا ما كان، وفيه أخرج اليهيهي من وجه آخر من مثمان تال

سورة الالورم، الآية، الآية: Yv. . سو.

المعاد، اللهم إلًا إشارات، مما يدل على حالة النكران الإسرائيلي - العريقة
 آيات المعاد فجرَّوها بجرّافات التجديف والتحريف!
فطالما المسافة بين الموت والحياة هائلة غائلة تُدير الرؤوس، ولكنها في حساب الخالق سهل يسير، ففي ضمن ما يجيب عن سؤ الهمم يعطفهم اللى واقع إحياء الموتى الذي هم فيه مترددون.
فقد كان بالإمكان الإجابة: أن فلاناً هو القاتلّ، ولكنهـم - حسب طبيعتهم - قد ينكرون تكذيباً لموسى، فليكن القائل هو نفس القتيل حتى يصدقوه شاؤوا أم أبوا .

وكان بالإمكان إحياء القتيل ليشهد شهادته دون مذه في قصة البقرة، ولكنهم قد يتشُّكَكون في كونها خارقة إلهية بيد موسى الرسول.

وكان بالإمكان إحياءه بأن يَضرب به موسى يده أو عصطاه، ولكنه ما كا كان

 الحياة بضرب ميت بميت فضلاً عن رجوع الروح الدحي إلى البدن الميت!



 تزايدوا فيها فلم يخرج عن إطلاقه!
فيا لقصة البقرة من آماد بعيدة وآيات غريبة قريبة، لم تك تك تحصل إلّا بما حصل، ما يحق أن تتسمى بها السورة لهله البقرة ومؤلاء الأباقرة.
 يعني حفظ الدماء التي كانت عُرضة للسفك بسبب الخلاف في : من هو

 القتيل، فكيف عُرف القاتل بذلك الضربو، وما مي الصـلة الصلة بينه وبين معرفة
 لم يُعرف القاتل!




 عرف القاتل . فإنما هي انتفاض الميت مبعوثاً ناطقاً شاهداً فيما ادّارؤوا، على ضربة من بعض جسد لبقرة بكماء مذبوحة، ليس فيها من حياة ولا مادة حياة
لا كما يقونه هذا الهارف الخارف، المـأول آيات اله المـعجزات إلى دعايات متعودات.




(1) سورة المائدة، الآية:




 الَعْعرُّهُ (r)


قد يشملهم الخطاب جميعاً، فإنهم سلسلة موصولة على طولى التم التأريخ الإسرائيلي، إنهم تقسى قلوبهم أكثر وأقسى مما كانت من قبل، وآيات الشا







يجهل مدى القسوة فيها!
 إما هي كالحجارة أو أشدّ قسوة! .
 الآخرين أشدّ قسوة.
(Y) سورة القصص، الآلية:
(£) سورة الإسراء، الآية: (Y)
(1) سورة الانعام، الآية: 187.
(r) سورة الحديد، الآية: 17 (r)

أم وتعني مختلف الحالات في بعض القلوب، فقد كانت قاسية، تم اشتدت قساوتها فهي كالحجارة، تم تشتد فهي أشد قسوة، فكلا الإضراب
 بالنسبة لـمن لا يعرف مدى قساوة القلوب، التي هي كالحـجارة أو أشلّ قسوة، ويلحقه رابع هو التشكيك، والأخيران هما في دور واحد!


البعض بخروج الماء منها، وهبوط البعض من خشية الها وهذه القلوب الخاوية المقلوبة لا تتفجر منها آنهار المعرفة، ولا تتشقق


تزداد في خِّمٌ الآيات البينات إلّا تصلّداً وجموداً وجفافاً وخموداً! . لقد رأوا الحجر انفجرت منه اثنتا عشرة عيناً بما ضرب موسى عصاه، ولم تنفجر قلوبهم بعصا الرسالة الموسوية! ورأوا الجبل اندلًّ بما تجلَّلى له
 البينات، فهي لا تلين بها ولا تندى، ولا تنض طغوى على طغوى! قلوب قاسية جاسية مجدبة كافرة ليست لتلين بذكر الله
 يَعَمَ الكَّلِلمُونَ


 وفيها يروى عن الإمام الحسين پِ



 تعقل ولا تكلَّف بشيء؟

 مَتَل لا واقع له، وهالَوْ وغير قرآن، وهناك الله في اقتسام الجبال يضرب مثل الواقع من الجبال لبيان
 من بعضها، وخروج الماء من تشقق الأخرى!.
تم لو كان الهبوط من خشية اله على فرض نزول الو الوحي عليه لـمّ

 الحجارة أقرب مرجعاً، فالقلوب أنسب وأليق معنى؟ وهو بعيد أدبياً لبعد
 علوائِها المقلوب، فتنضبط ذاكرة لله، متذكرة بآيات الها

هذا ولكن الجبال كجبال هي مئال لقساوة القلوب، وليست القلوب الخاشية الهابطة من خشية الها - وهي القلوب المؤمنة المطمئنة باله - ليست هي بالتي تناسب ضربها مئلا لإبنات أن قلوبهم أقسى من الحجارة! . قد يعني هبوط بعض الجبال من خشية الها، هبوطها الهابط منها با بأمر اله

 بخشية اله، كما الثابت منها تثبت بخشية اله، ولا ينافيها الأسباب الطبيعية
سورة الإسراء، الآية: ع\& . الحآية.

لهبوطها، فإنها كلها منتهية إلى الله، ولا يعمل أي سبب عمله إلّا بأمر الش
 الصنعة لحدّ الهبوط فيما تهبط، تقريع على تلك القلوب المقلوبة غير الخاشية له.

فحينما الحجر يهبط من خشية اله، لا تهبط قلوب هؤلاء - الأشد قسوة



 تحمل حملة عنيفة على الإنسان الظلوم الجهول في خيانته أمانة العقل والتكليف، فحمل الأمانة يقابل أداءها، فهو خيانتها.
 الآية: (ايبست قلوبكم معاشر اليهود كالحقجارة اليابسة، لا ترشح برطوبة،
 تتكرمون، ولا للضيف تقرون، ولا مكروباً تغيثون، ولا بشيءٌ من الإنسانية (r)|… . تعاشرون وتواصلون
سورة الأحزاب، الآية: Vr: Vr.






 قست القلوب إلّا لككثرة الذنوب|(1) والا (لا تطوٌل في الدنيا أملَك فيقسو قلبك والقاسي القلب مني بعيدل|(Y)


المصلر


و中









 فِيهَا خَلِدُونَ


لقد كان المسلمون على علم - حسب القرآن - آن اليهود يعرفون القرآن ويعرفون رسول القرآن كما سطرت لهم في التوراة، فكانوا - قبل الهججرة يأملون أن يؤمنوا لهم، حتى هاجروا وخاب أملهم، وهنا يُطمئنهم الشا أنهم ليسوا ليؤمنوا لهم بسابق غيّهم وقساوة قلوبهم، وتحريفهم كلام اله :

و


(1) . . . .



 الإسلام، اطمئناناً لصـالع المسلمين فإيماناً لهم أمام مشركي الـجزيرة، ولكنهم أصبحوا أنكر وأكفر منهم. الها





اللني كانوا يحرفونه من بعد مواضعها! !
وذلك الفريق هـم بطبيعة الـحال مُدراء الشُرعة التوراتية، الـمسـموع
 الفريق باللذين عاشروا موسى

سمع وماذا ولماذا حرف؟؟.

فحين يسمعون كلام اله من موسى (انابىء آقِيم لا هِمْ مِقِرِبْ إِحيحِمْ
(1) سورة المائدة، الآية: ri.
(Y) سورة العنكبوت، الآية: YY .
 . $19: 11$
(انبيّ أقيم لهم من أقرباء أخيهم كموسى وأضع كلامي في فمه لكي يبلغهم جميع ما آمره بها .
هكذا يسمعونه نم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يحرفونه تحريفاً مشوَّهاً كما في الترجمة العربية عن أصل يوناني ITAV : (أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مئلك وأجعل كلامي في فمه فيه فيكلمهم بكلٍ مـا أوصيه بهه (1ه) فقد بدلت (امن أقرباء أخيهـم") إلى (امن وسط إخوتهم" حتى تنحرف هذه البشارة عن النبوة غير الإسرائيلية، فأخيهم هنا هو عيص أخو يعقوب وكما في (تث Y^: ^^ه ولأن عيص تزوج بنت إسماعيل

 وقد بعث من بينهم محمد

وحين يسـمعون كلام الله من موسى اوُليَّمَعِيل شِيْمَعتيخَا هِينِّهُ بِرَخْتي


(اولإسماعيل سمعته (إبراهيم) ها آنا أباركه كثيراً وأنميٌّه كثيراً وأرفع مقامه بمحمد وانثي عشر إماماً يلدهم إسماعيل وأجعله أمة كبيرةها .

هكذا يسمعونه نم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، كما في نفس الترجمة: (وأما إسماعيل نقد سمعت لك فيرنيه . ها أنا أباركه وأثمره وأكثره جداً انثي عشر رئيساً يلد وأجعله أمة كبيرةها .

فقد ترجموا (ابمئد مَئدل) وهو محمّد - وحتى بـد


معناه كثير الحمد المععبر عنه بأحمد ومحمدل(1) (1Y) !
وحين يسـمعون كلام الله من هوشع : الكي هِنِّه هالِيُخو مِيشودْ مِيصرْرِيـم

"(ما إنهم يرتحلون لأجل الخخراب، فمصر تجمعهمّ، وموف تدفنهمّ،
ومحمّد لفضتهم والقرّاص يرثهمه، والعوسج يستولي على أخبيتهم" . هكذا يسـمعونه نمّ يحرفونه من بعدل ما عقلوه وهـم يعلمون من مو

محمّد، وكما نرى في مختلف التراجم: (اوالقراص يرث فضتهم الشهية - يرث القريص نفائس فضتهم - الأمكنة المرغوبة لفضتهم - بيت الأمل لفضتهم" محرفين محمداً بهذه الأربع محافة


وحيد له وفي النهاية:
(احِكُو مَمْتَقِّمْ وكُولُو مَحمَّديم زِهُ دُوِديْ وِزِهُ رِعي بُنتْ يِرُشا لام) (نشيد
الأنشاد 0 : 17):
(افمه حلوٌ وكّله محمّد هذا محبوبي وهذا ناصري يا بنات أورشُليم"] . هكذا يسمعونه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون أنه محمد

(1) راجع "رسول الإسلام؟ •ع - ra .
(Y) بخصوص لفظة محمد في بشارة موشع يبّا مناك الذ تحريفهم يحمل أفلاطاً من الناحية الأدبية كما المعنوية (VQ - Vr).

ففي الترجّمة التقليدية للتوارة نجدها هكذا : "احلقه حلاوة وكُّله
مشتهيات هذا حيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم!(1)
وهكذا نجد وفيراً من البشارات التوراتية بحق محمّد منها في كتابنا "رسول الإسلام في الكتب السـماوية" بين مححرفة لفظياً أو معنوياً من هذا الفريق الغريق في أنانيات العنصريات.


قد تلمح الآية أن هؤلاء هـم فرقة غير متطرفة من هذه الفرقة العالمة





يوم الآخرة! .

وترى إذا كانت هـه البشـارات فتحاً لأهل التوراة، فلمـاذا - إذاً إخفاءها؟.





(Y) سورة البقرة، الآية: 19.

هؤلاء الحماقى يعتبرون التحديث بهذا الفتح للذين آمنوا خلاف العقل

(1) المعاندين المتواطثين

 المسلمين واليهود، مهما كانوا أقل تطرفاً من أقطاب التحريف والتجديف، إذ هم يُجهِّلونهم بما يحدنون للمسلمين





 صلة بأصل هذه المحاجة الربانية لهذا الإعلان، ولا لمحاجة المؤمنين إن علموا .

وَيكأن اله لا يعلم إلاّ بما علم المؤمنون، ولا يحاجهم إلاّ إذا حاجوهم به عند ربهم، فاله - إذاً - هو الفرع وهؤلاء وأولائهم الأهـلاء!
فاله هو اللذي فتح عليهم هذه البشارة، وهو الذي فرض عليهم اتِّباع
 حدنوه به المسلمين! ولا يحتج إذا لم يحدثو!!.




فيا لحمقهم من عمق، ولعمقهم من حمق، كيف يُجهِّلون اله مصلحية الحفاظ على الرسالة الإسرائيلية في زعمهم.


 المسلمين بذلك الفتح! فحقاً إنهم أباقرة عباقرة! .

هذه فرقة ثالثة إسرائيلية، جاهلة قاحلة مستضعفة، بعد الأولى العالمة المعاندة المستكبرة المحرفة، والثانية المتعلمة المنافقة غير المتطرفة، والويل
 المستضعفون القحّ غير المعاندين قد تدركهم رحمة من الله.
فـ وأَتِيْوَنَ هِ منا يعني عن معرفة الكتاب، سواء هؤلاء الذين لم يدرسوا قطّ أي كتاب، ولم يسمعوا سمع المعرفة لعلم الكتاب" (1) ، أم الذين هـم









 مورة آل حمران، الآية: •Y.

فالأمية قد تكون مطلقة وأخرى نسبية، نسبة إلى علم الكتاب الرسالي
 بكون بارعاً في العلوم التجريبية، ولكنه فارغ من العلوم الكتابية، فهو - إلذاً - من الأميين، كما الأمي الطليق منهم، مههما اختلفت مسون مسؤولياتهم حسب مختلف أمياتهم.


 المحرفين الكَلِمَ عن مواضعه، فهم حضور عند الألفاظ والقراءاتات، غُيَّبُ

 عمياء.
 علماً بالكتاب في وجه من الوجوه، فإن الأماني هي من الشيطان: وليُيِدُهُم
 الواقع الحق وعن حق الواقع، بعيدة عن كتاب الله وعن كلّ شرعة الله! فالعلم الحجة من شرعة الله، هو بين علم عن اجتهاد سليم، أم علم عن

ولا يعني التقليد في شرعة الحق التنازل عن كل" عقل وعلم، إنما هو تفتيش عاقل عالم عمن يعقل تمامااً ويعلم شرعة الحقى، عالما ولماً عليماً أميناً على دينه، مادراً عن شرعة الوحي الحق، ووارداً مورد الحق. فالأميّ الطليق الذي يجهل، ويجهل أنه بجهل دونما تقصير، هو من
(المستضعفين الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلاٌ فأوليك عسى اله أن

والأمي" العارف بأميته وجهله، عليه أن يتعلم، أو يتع خُططى من يعلم، دون ترسُل في تقاليد جاهلة عمياء، فهو مستضعف مقصر في تقليده، مسؤول

عند ربه.
والأمي اللي هو على درب التعلّم، ولا يقلّد إلّا فيما ليس ليعلم، وإنما يقلّد من يعلم وهو أمين، إنه على سبيل نجاة(1)














 فتهائهم الفسق الظامر والعصبية الثديدة والتطالب على حطام الدنيا وحرامها وإلمالاك من
 كان للإذلال والإمانة مستحفاً، فمن قلد من موامنا مثل مولاء الفقهاء نهم مثل اليهود اللين

ذهم اله بالتقليد لفسقة فقائهم. فأما من كاذ من الفتهاء صاثتاً لنفسه حانظاً لدينه مخالفاً على مواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام
 والفواحش مراكب فسةة فتهاء العامة فلا تقبلوا منهم منا شيثاً ولا كرامة لهم

تم الويل كلّ الويل مو للذين يستجهلون الأميين استحماراً واستثماراً استكباراً في الأرض.



لقد جلسوا مـجلس التشريع بإنزال الكتابه، وتبديل بعضه بيعض
 يكتبون الكتاب بأيديهم كما يهوون نم يقولون للبسطاء الأميين هذا من عند الله، بغيةً مكاسب دنيوية مالآ ومنالآ فوبالآ على أية حال .

إن ذلك هو أنحس دركات التنحريف، حيث التححريفات المـعنوية
 يتحرون عن حق الوحي والوحي الحق، فهم - بفضل الها ورحمته - سوف يهتدون إلى الحق، متحلّلين عن تلكم التحريفات المعنوية، بترك هذه التقاليد

العمياء.




فقد اعمـدوا إلى التوراة فحرفوا صفة النبي ليرفعوا الشك بذلك للمستضعغين من اليهود||(1) (1)

وترى ما هو موقف (ابأيديهم") ولم يك يكتب الكتابِ إلّا بأيديهمه، نم إذا كتب بإملاء أم آلات كاتبة أخرى، فهلّا ينّد به إن كان تان تحريفاً وتجديفاً .
(1) نور الثقلين 1 : זه في المجمع وقيل كتابتهم بأيديهم أنهم عمدوا . . . ومو المروي عن أبي - جعفر الباقر

قد تعني (پأيديهم" كافة القوات والآلات الكاتبة، لا - فقط - الأيدي

 اللمحاولات بأية قدرة من القدرات لتصحريف الكتاباب، تلزيقاً له بوحي الكتاب، وتعليقاً على كتاب الوحي كأنه هو من الوحي
 ككتاب الوحي، أم نقلاّ واستنساخاً لكتاب الوحي، بل بأيدي أنفسهم،
 الككتابات الخطية إملائية وسواهـا، أم الكتابات الصوتية أو الصورية، أم كتابات عملية أنهم يعملون أعمالهم الشهوانية، متظاهرين أنها ربانية، ف وآلكِكَبَبَ قد يشمل كتب التقرير والعمل والبيان أيآ كان، كما الأيدي تشمل كافة القوات الكاتبة بآلاتها متصلة ومنفصلة.



أمنية فارغة خارقة لا تستقيم مـع عدل الهه، ولا مـع أيٍّ من الأعراف المستقيمة، ولا تتمشى مع التصورر الصحيح في حقلي العمل والجن الجزاء، أن أن يحسبوا أنفسهـم ناجين من العذاب العدل والجزاء الـالوفاق مـرا مهـما فعلوا وافتعلوا، لا لتيء إلّا أنهم من بني إسرائيل! !

كما وإخوانهم المسيحيون قد يحسبون أنفسهم ناجين عن العذاب لا لا لشيء إلّا أنهم يعتقدون في ثالوث الألوهية، وأن ربهم المسيح افتداهم بصلبه ودخوله الجحيم - عن لعنة الناموس! .

أمنيات جاهلة متجاهلة ميزانَ العدل الرباني في عباده، يتمسك بها

اللنين يهوون الحرية الكاملة في الشَهوات والحَحْوَنات في كلٌ النزوات


أصلاّ، ولن. . .
فـ (للنه تُحيل - في حسبانهم - أن تمسهم النار - وهم يستحقونها
 الأيام التي عبدوا العجل، أم عدد الأيام التي اجترموا ما الجتراي الموهوه، أم أي

علد في حسبانهم (1)
保

 سناد إلّا أماني وإن أنتم إلّا تظنون .

هؤلاء الأنكاد الأغباش الأبقار اتخذوا عنصريتهـم حِذراً عن خلود




(1) اللر المتور ا: ع ع - أخرج جبد بن حميد وابن جرير وابن المنلر وابن أبي حانم عن هكرمة

 اله اله تعالى أبداً، ففيهم انزلت مذه الآية، واخرج مثله في العدد ابن جرير عن زيد بن أسلم
 وعن تفسير القمي ني الآية الد تال بنو إسرايل: لن تمسنا النار ولن نعذب إلآ الألام





 الله مهما كفروا وعصوا وكذبوا بآيات الله والجواب كلمة واحدة:




 : مِن ذَكَ

وَوَلِّْيْنِ

فالـخاللدون هـنا في طاعة الله، هـم الـخاللدون هـناك في رحـمة الله،


ولا يعني الخلود في النار - رغم ما يُزعم - لا نهائية المقام في النار،



سورة مود، الآية: 1•1.

ولكن النار هي جزاء وفاق، فعلى قلر الكفر والعصيان يكون الخلود في
 أمرهم قدره، وقد فصلنا البحث حول مدى اللخلود في النار كراراً وتكراراً .

 يكمّل أهلية الخلود في النار، وإحاطة الخطيئة التي هي من خلفيات السيئَة التي استمرت ولم يتب عنها - حيث الخطيئة وهي الحالة الرديئة المخلَّفة عن السيئة البائتة - إنها تعم الخطابا العقائدية والعملية حيث يصبح المسيء خطيئةّ كله، فلا منفذ - إذاً - إلى قلبه أو قالبه من نور، بل أصبح كلّه ناراً،


 خَكِلُِونِج فا فلا يرون ناراً ولا تمسهم النار . ومن تَم بينهما عوان، لا أنه أحاطت به خطيئة، ولا أحاطت به طاعته، فهم - إذاً - عوان بين الجنة والنار، وحين يبقى لهم - عند موتهم - إيمان وعمل الإيمان، فآخر مصيرهم الجنة.


 بالشفاعة، فأين - إذاً - أحاطت به خطيئته، وأين خلود النار؟ الشوط القريب في هذه السفرة النكدة يعني من السيئة أمثال الشرك بالش
 خَطِيَتَشُدُرِ التي هي من خلفيات تلك السيئات العظيمة!


 وأثره، حيث أُغشيت كلّ وجوههم الظاهرة والباطنة بظلمات السيئات: ولَّكَ
 نم أشواطّ أخرى في سيئات أخرى مهما كانت صغيرة، حيث الإصرار فيها دون توبة يجر" أصحابها إلى سيئات كبرى حتى ينتهي المسيءُ إلى تلكم السيئات الكبيرة التي تخلِّف إحاطة الخطيئة، سداً لمنافذ النور والتوبة . فعلى أية حال ليست كلّ سيئة بالتي تخلِّد في النار، إنما هي التي تخلّف إحاطة الخطيئة، فيموت صاحبها مُحاطاً بالخطيئة عقائدياً وعملياً،

 إلى حالة اقترافها، أنها اجتراح كلها بالتها بالتذاذ واستساغة كأنها فأنها من مكاسب


 الخطيئة به، حيث لم تُغلق عليه منافذ التوبة. فذلك هو التعبير الصحيح الفصيح عن حالة المسيء في هذه السيئة، (1) نور الثقلين ا: هو في التوحيد بسند متصل عن ابن أبي عمير قال سمعت موسى بن

سورة يونس، الآية: rv.

سورة القصص، الآية: \& ^.
 - صغيرة وكبيرة - عن هذه السيئة، التي تخلف إحاطة الـخطيئة وُوَلَا يُنْبِّكُ مِشُّ خَبِيرِ















 كِنَبٌ
 آلْكْغِرِينِ










هنا عرض لعشرة كاملة من الموايثق أمراً ونهياً، التي نتضوها كلها ونا وهم



 نقط وقد كفروا به وتتلوا أنبياءمم من قبل، كما اتخلدوا العجل أمام موسى .



ميئاق في شرعة التوراة عليهم، مذكور فيها بصيغة מألناموس" وتذكر منا بنود الميياق تقديماً للأمم فالأمم:


وكأنه واقع قبله، مما يوحي ألّا بديل عنه ولا علر في تركه، فكما الهّ واقع
 وكلٍ الأعراف المصدِّقة بوجود الهـ .
Y Y Y Y إلى مرحلة ثانية، كما والإحسان بالوالدين ليس فرضه إلّا بعد فرض علا
 الإحسان بهما في كافة الاتصالات والانفصالات الحيوية، روحية ومادية. ش اختلاف مراتب هـذه الثـلاث، فالإحسان بهؤلاء يأتي في ظل الإحسان
 الإحسان بالوالدين كان مُدمَجاً في ظل عبادة اله، وكل هذه من فروع عبادة

اله



ومسكنة.
فالأقرب الأيتم الأسكن، هو أوجب ممن سواه، وعلى هذا القياس
دونما فوضى جزاف.

تجاه الخالق والخلق، فإنه (ايعني الناس كلهم|"(Y)


(1) سورة الانفال، الآية: vo.
(Y) اللر المتور 1: 1 (Y) أخرج اليهقي في شعب الإيمان عن ملي بن أبي طالب الآية: .. .

تفرض خالص الإحسان وكأنه تجسُّدُ للحسن، مبالغغة بليغة في الحـلٍ





( ${ }^{2}$ عِنهُ
فالضابطة السارية الجارية كأصل آولّي في عشرة الناس هي الحُسن، بل ومعاقبة الظالمين أيضاً حسن بالناس، بل وحسن بالظالمين ألما أيضاً لكي يرتدعوا، أم ينتهوا شاؤوا أم أبوا، ولكي يخفف عنهم يوم الحساب! ! فـ (قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يُقال فيكمب|"() "ولا تقولوا إلّا خيراً
 أجل (للناس كلّهم مؤمنهم ومخالفهم، أما المؤمنون فيبسط لهم وجهه، وأما المخالفون فيكلمهم بالمداراة لا جتذابهـم إلى الإيمان فإن ييأس من ذلك . . . . . . . . . . . ${ }^{(\wedge)}{ }^{\prime}$. . .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الآية: 10. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (目) سورة العنكبوت، الآية: }
\end{aligned}
$$

(0) نور الثقلين 1: عף في أحول الكافي بإسناده إلى جابر بن زيد عن ابي جعفر الآية . .





فـ (الا تدع النصيحة في كلِ حال|"(1)
فالـمؤمن حَسَن ومحسسن أيّاً كان وأيّان، يصلـِ ولا يفسـد في كل"
 وعقيدته حسنة، فهو في نفسه جَنةٌ لا تبوء إلى نار حتى يلاقي ريّ الِّه في دار

القرار .
تم حُسن القول يعمّ اللدعوة الحسنى، والأمر والنهي بالحسنى، وسائر العشرة القولية بالحسنى، ولكي يخلق المؤمن حسن الحب بحسن القول

للناس وحسن المعاملة والعشرة معهم.
V $V$


الصهلاة على محمد وآلك، وهي من إتمام الصـلاة(Y)
كما وإيتاء الزكاة عبارة أخرى عن كلٍ مراحل الإحسان روحياً ومادياً،
=





.
(Y) تفسير بيان السعادة ا: 11 ( 1 قد فسر في الخخر إقامة الصلاة بإتمام ركوعها وسجودهما وحفظ


 وأقموا الصـلاة ملى محمد وآله مند أحوال فضبكم ورخاكم ونما وشدنكم ورخاكم وممومكم المعلةة بقلوبكم.

حيث الزكاة تعمّ زكاة الأرواح الأحوال إلى زكاة الأبدان والأموال الوهي
زكاة المال والجاه وقوة البدن|"(1)
:




9 - - ه - هنا تكملة للعشرة ناموساً أحكامياً للشريعة، حرمة الدماء
 نفسك، فإن نفسه نفسك ونفسك نفسه، فكما يحرم عليك سفك دمكر درك كذلك نفس مُحرمة أخرى غير مهدورة الدم، لا يحل سفكه، وكذلك إلك إخراج أنفسكم من دياركم بنفس النمط، فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه.

 لها أبعاد ثلالة كلها منهية مهما اختلفت.

تلك عشرة كاملة تولوا عنها ومم معرضون:



 في صسراء أو طريق ومر يستغيث ولا يُغات من يعينه حتى يحمل عليه متاهد وتركبه وتنهفه حتى يلحق القافلة وانت في ذلك كله معتدلد لموالاة محمد وآله الطييِن وإنا اله يزكي أممالك ويضامفها بموالاتك لهم وبراءتك من أمدائهم.




 في الخطاب هنا هم الغُيب؟؟

قد يعني وأَنْمُمَ شعب إسرائيل المتمئل في الحاضرين زمن الخطاب،
 الغيب لأنهم نفس النمط، ولهم نفس الخُلُق مأخوذين بنفس المأخذ، لأنهم سلسلة موصولة فيما كانوا يفتعلون، ولا أقل أنهم كانوا بما فعلوا راضين، والراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم.
 إليهم تأكيداً لصدور الجريمة منهم.

والآية تتحدث عن واقع قريب العهد، قبيل غلبة الإسلام على قبيلي الأوس والخزرج، فقد كانوا كلهم مشركين، ويهود المدينة هم - وقتئذ
 النضير هما حلفاء الخزرج، وبنو قريظة هم حلفاء الأوس، فكانت الحربا
 ومعهم يهود آخرون، فيقتل اليهودي مئله كما يقتل المشرك دونما تمسكاً بالأحلاف، وتناسياً لحلف اله وميثاقه الذي واثقهم به.

كما وكانوا يخرجون فريقاً منهـم من ديارهم إذا غلب فريقهمه، نهباً


وَآلْمَدوَنِهِ كما تتظاهرون على خلطائهم المشركين، وهذا خلاف نص الميثاق في ناموس التوراة.



 فتقاتلونهم وتخرجونهم من ديارهم وتأسرونهم؟.

الخبرية خبرها .




ولكي يُلفت أنظار المسلمين إلى آممية ذلك المحظور، دون اختصاص باليهود، يخاطبهم:

: يُمْحَوْنَ
إعلان هارخ في هذه الإذاعة القرآتية يحذر المسلمين عن مثل ما افتعله

خُطةٌ تقليدية لعينة إسرائيلية في إمساك عصيٌّهم من أوساطها، انضماماً إلى المعسكرات المتطاحنة كلها حيطةٌ على مصالحهم المادية ومغانمهم على أية حال، نقضاً لميئاق اله الذي واثقهم به، وتحكيماً لميئاقهم مع أعداء

اله، مصلحة وقائية وقتية، تجعل شرعتهم على هامشها، آم رفضاً لها عُجالة حتى يربحوا المسرح، اشتراء للحياة الدنيا بالآخرة!.
وترى الآخرة كانت مملوكة لهم حتى يشتروا بها الدنيا فهم مالكوها؟
وذلك بيع ما لا يُملك!
لكلٍ من المكلفين نصيب مقدَّر من نعيم الآخرة إن عمل لها، فالذي لا لا


 يُيْمَرونَ| إذ لا ناصر يومئذ إلاّلا الهُ وليس بمخفف العذاب.



آية التقفية هذه نراهها يُستدل بها عند المبشـرين المسيحيين على أن
 التي يرد فيها ذكر المسيح، ظاهرتان: الأولى: يقفِّي القرآن على كلّ الرسل
 (YV:OV)

الثانة: المسيح نفسه في ما ذكر القرآن عنه لا يبشر بأحد من بعده على

 والعقيدة في كتاب منزل تُؤخذ من المحكم فيه لا من المتشابه(٪)
سورة البقرة، الآية: I7 .

ذكره الحلاد البيروتي في كتابه مدخل الـى الحوار الإسلامي المسبحي ص ع عM . . .

يُستدل بآيات التقفية - الثنلاث - على أن المسيح هو خاتم النبيين،



 - ${ }^{(r)}$

ولكن آية البقرة تؤتي موسى الكتاب تم تقفيّي من بعده بالرسل، فلو كان
 - إذاً - معظم الرسل الإسرائيليين، وقد قفى من بعدمم بالمسيح وهو خاتم الرسل الإسرائيليين، وليست هذه التقفية الإسرائيلية إلّا توطئة لبيان انتقال


 المسيح هو خاتم المرسلين على الإطلاق، ناكرين رسالة القرآن العظيم!
 الإسـرائـيـلـيـيـن:



سورة المائدة، الآية: 7 ع.
MV : سورة الحديد، الآية الآية
سورة البقرة، الآية: 19. 19 الالحا
سورة المائدة، الآية: 1 ع.


 (1) ${ }^{(1)}$

وكذلك آية الحديد، فإنها لا تقفي بالمسيح إلّا الرسل اللذين ذكروا قبله،




فتراهم - هؤلاء البعيدين عن علم الكتاب - كيف يستندون بآيات الرسالة الختمية المحمدية على نكران رسالته عن بكرتها، ولا يفضحون إلّا أنفسهم لو كانوا يشعرون! .

تم التقفية بالرسل أم برسول تعني تأييد كل" لاحق من الرسل سابقه، وبيان ما حرّف بأيدي الدسٌ والتحريف، فليست لتعني الختم في الرسالة على أية حال، فالرسالات الإلهية هي سلسلة موصـي
 داعين إليه، وآخرهم عيسى ابن مريم المزوّد بالبينات، المؤيد بروح القدس،



$$
\begin{align*}
& \text { سورة المائدة، الآية: عA. } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text {. IVV - ITY راجع رسول الإسلام في الكتب السماوية }  \tag{r}\\
& \text { سورة البقرة، الآية: YAO. }
\end{align*}
$$

هذه صنيعتهم برسلهم في ماضيهـم النَّنِسِ النَّجِس، فماذا يرجى من حاضرهم أمام نبيٌّ إسماعيلي؟!.
 رغم توافق العنصرية، فماذا يرجى منهم أمام رسالة غير إلا إسرائيلية لا توافق

هذه العنصرية.
 والعصمة الرسالية وملك الوحي، وهذه الثلاث لا يصيبها ما يصيب سائر

الأرواح الإنسانية)





 سالته عن ملم العالم؟ فقال لي: يا بابر إن ني الانبياء والاوصمياء خمسة أرواح: روح القدس وروح الإيماذ وروح الحياة وروح القوة وروح الثهوة، فبروح اللقدس يا جابر
 الحدثان إلاّا روح المدس فإنها لا تلهو ولا تلعب


 وروح الشهوة فبه أكل وشرب وآتى النساء من الحلال، وروح الإيماذ فبه آمن وصدل، وروح
 ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهو ولا يلعب، والأربعة الالرواح تنام وتنفل وتلهو وتزمو وروح التدس كان يرى بـا
0 (r)
سورة نصلت، الآية: 0

فهي - إذاً - غلف بطبيعة الحال عما تدعونا إليه، فما هو ذنبنا وقد





أم يعنون أنها غنية عن أية شرعة غير إسرائيلية، فهي مغلفة عن غيرها، غنية بها، مليئة منها، ومن نم صإنها أوعية للخير والعـلوم


شئُ من كتب اله ولا على لسان أحد من أنبياء الشه||(\%) قد يعنون ذلك الثالوث من غُلف القلوب، ورداً عليهـم فيها كلمة
 امتناعاً لقبول الحق بالاختيار!
 الإيمان، والقلتان معنيتان، فإنهما من خلفيات لعنهم بكفرهمم، فقليلاٍ منهم
 ويروى عن النبي يزهر، وقلب أغفل مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مُمُفِيح، فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجُه فيه، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، ،
 عباس

وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف تم أَنْعَر، وأما القلب المُمُفِعح
 ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم فأي المدتين غلبت على

الأخرى غلبت عليه(1)
لقد قالوا قولتهم الهارفة الخارقة هذه تئيساً لمحمد
إجابتهم كه :


 تحريف وتجديف، إذاً فهو الذي كانوا يستفتحون به على الذين كفروا من

بشارات هذه الرسالة اللامية القرآنية(ب)
تم وفي وجه آخر لما معهمه هو وحي التوراة خالصاً عما يشوبه، حيث القرآن يصدق كلّ كتابات الوحي، ويزيف كلّ دخيل فيها لأنه مُهَيْنِّ عليها :


 استكمل الإيمان أتيض القلب كَلكّ، وإن النفاق لحظة سوداء في القلب فكلما ازداد الماد النفاق
 مؤمن لوجدتموه أييض ولو شققتم عن قلب منافق لوجلتموه أسودها أقول: يعني منه قلب الروح والوه المحيلة لذلك الشق يويله ولا استحالة في شق قلب



.... . إمماعيل

 (1) ${ }^{(1)}$. . .

والا ستفتاح هنا هو طلب الفتح على المشركين، كقولهم فيما يروى

 المعني من الاستفتاح عليهم لأنه طلب الفتح منهم لا عليهم!
لقد كانوا يستفتحون ببشـارة القرآن في توراتهمّ، على المشركين،






 كفروا به. ومن طريق أصحابنا في نور الثقلين اخرجه بأسانيد وأخصرما متناّ ما ما رواه القمىي


 روضة الكافي منه القاطنين بالمدينة - أما لو قد بعث محمد لنخرجنكم من ديارنا وأموالنا، فلما بعث الها اله

 وكان الش



: ثُهِيٌ
 يعادلها بالكفر بآيات الشه، فتلك هي أبخس الصفقات وأن أنحسها، وذلك واقع




 وإليكم إشارات من بشارات الفتح التي كانوا بها يستفتحون، ففي كتاب

حبقوق النبي (r: r - r



 لُو (7) (7).
(االه من تيمان يأتي والقدوس من جبل باران: حرى - نأران (بأتي) مع



 مسالك الأزل لـ (T) (T).

وني الأصل العبراني (تث بrץ: 1 - Y) من التوراة:



(اوهذه بركة باركها موسى رجل الهُ بني إسرائيل عند موته (1) وقال :


 سيناءه والمسيح (امن ساعير" ومحمد
 آلاف المقدسين، من يمينه ظهرت الشريعة النار وهي شريعة الجهاد. وفي سالفة لها تختصر البشارة بآتين (من تيمانه) وهو مبعث المسيح فإنه


ما تصف، بهيمنة وشوكة وأبدية . . . ${ }^{\text {(1) }}$






:

(1) راجع رسول الإسلام في الكتب السماوية \&\& - هo .






 الإسرائيلين؟!

وهنا وُفَلِمَ تَتْيُُونَهِ خطاب الحال للحضور في تلك الحال بصيغة الحال

 سلسلة موصولة طول التاريخ الإسرائيلي، فلو كان زمن خطابهـم نبيًّ أو أنبياء
 بنكران بشاراته وتكذيبه! .



ومل إن اتٌخاذكم العجل من بعده: بعد أن جاءكم بالبينات، وبعد ما غاب عنكم فترة قصيرة إلى الطور (1)، هل إن ذلك أيضاً ممّا أُنزل إليكم فهو من وحي الإيمان والإيمان بالوحي!.



 كافرون بما فعلتم من ذلك.

لقد كفرتم بما أنزل إليكـم في وحي التوراة، نم ما أنزل في وحي الإنجيل وهما الركنان الركينان من الوحي الإسرائيلي، نم أنتم تكفرون بوحي القرآن وقد كنتم تستفتحوون به على المشُركين، فما الر داؤكـم وما
 اله، وظالمون أنفسكم! . ذلك وإلى مرات ومرات من التمردات والتنمردات عن شرعة الحق

النازلة عليكم :





 - ${ }^{(Y)}$

قصة واحدة تأتي في مجالات عدة بمختلف الألفاظ الجانبية والأصل

 عصيان.
 ولا يشرب العجل بل يُؤكل! وليس الشارب هو القلوب! . إنها مبالغة بليغة في حبّ العجل، فكأنها تشربت حُبَّه فمازجها ممازجة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الآيتان: צا، ع7 } \\
& \text { (Y) سورة النساء، الآية: 10ع. }
\end{aligned}
$$

المشروب، وخالطها مخالطة الشيءٍ الملذوذ، ولأن القلوب هي أعماق الكيان الإنساني، فإشرابهم حب العجل في قلوبهم كناية عن أن حبه تعرق وتعمق في كل" كيانهم.
وما ألطفها رواية - إن صحت - آن اعممد موسى فَبَرَد العجل - قطعاً بالـمبرد - من أنفه إلى طرف ذنبه نمّ أحرقه بالنـار فزرَّه في اليمّمّ، وكان
 فيشربه. . ${ }^{\text {(1) }}$

فقد أشربوا العجل في قلوب أرواحهم وقلوب أجسادهم لكثيرة حبهـم له، فكما أن شِرب الماء كسب لاستمرارية الحياة، كذلك هؤلاء الأباقرة ركزوا حياتهم على حب المادة وعبادتها، المتمثلة في حب العجل وعبادته،
 ما كانوا يحبون ويعبدون، وكما أمروا بقتل أنفسهم بعد هذه العبادة القاحلة. وتراهم من أشربهم في قلوبهم العجل؟ إنه طبيعتهم المنجذذبة إلى المحسوسات، تم هو السامري الذي استغل فيهم هذه الجاذبية، ثم الشا لم يردعهم تكويناً وتسيراً حيث الدار دار الاختيار.
 ليتين العابد له عن سواه( (r) ولكنه لا يصلح إلّا ضمن المعني مما تعني، وقد





 واحد منهم يقول: أنا لم اعبده وإنما مبده فيري ووشى بعضهم بيعض فذلك ما حكىى الش =

تعني تالوت الشُرب، في قلوب أرواحهم، نم الأجساد، من عند أنفسهم أم بما أمروا، والنص يصلح لها كلها بكفرهم.




 وأعمق .

=
 لهم: هاششربوا منه فشريوا فكل" من كان عبده اسود شفتاه وآنفه فمن كاذن لم يعبده اييض شفتاه وانفف نعند ذلك أنذذ في حكم الهاه.























 لذلك يختصون بأنفسهم الدار الآخرة، ولكن البراهين تَتْرَى على بُطّلانها


 أترى أن تمني الموت هو من قضايا الإيمان الخالص والدار الخالصية للموت من عند الل؟ والحياة اللدنيا هي حياة الاستعداد للأخرى، وهي مزرعة الآخرة! والتعرض للموت محرّم في شرعة الش! والفرار من بواعث الموت واجب في شرعة اله، فكيف يصبح - إذاً - تمني الموت من قضايا صدق القول إن لنا الدار الآخرة خالصّة عند اله.

تمني الموت ليس هو ولا منه التعرض للموت، فلا يُتمنى ما بالإمكان تحصيله أو التعرض له، وإنما هو الترجي الصالح لأصلح الصالكين الـهي الذين


$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة، الآية: 111. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الجمعة، الآية: } 7 \text {. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

(اواسه لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بئدي أمهل) وعن الصـلـيقة
 الآتية، راغبون في لقاء الش!

أم وللذين يوقنون بتلك السعادة العظمى أطاعوا اله أم عضوال، فماذا


تم مَن سواهم لا يجوز لهم تمنّي الموت كما لا بججوز لهم التعرض للموت، فإن الموت لهم انقطاع عن حياة التحصيل ورجاء التلافي لِما قصّروا، أو المزيد فيما قصروا عنه (ولأنا لا نأمن من وقوع التقصير فيما 'أمرنا به ونرجو في البقاء التلافي|"(r)

وقد يجوز تمنّي الموت لـمن لا يرجو في البقاء التلافي، بل ومزيد العصيان، أم هو موقن بذلك، واليهود - فيما يدعون - هم القسم الثاني من الأربعة فليتمنوا الموت إن كانوا هـادقين، فإن النقلة من ضيق الحياة وضنك



 وفيه عن جعفر بن محمد عن أيه بـ الموت؟ فقال له: اللك مال؟ قال: نعم، قال: فقلمته؟ قال: لا، قال: فمن نم لا تحب الـوت




 الصبر وتغويض الأمور اليه، ولان لا نأمن . .

المعيشة إلى سعتها اللخاصة الخالصة دون أي شرط إلاّلا أنك إسرائيلي، إن تمني تلك النقلة هي طبيعة الحال لأصحابها، بل وذلك أدناها، حيث الطمأنَة المطلقة تقتضي التعرض للموت، بل والانتحار .
إنهم يعبرون عن آنفسهم بما عبروا، وعن المؤمنين بالناس، تعبيراً ساقطاً مسقطاّ لهم عن أية رحمة ربانية تشملهم، والدار الآخرة خالصة لهم أنفسهم لا يشاركهم فيها هؤلاء الناس!
فهنالك دُعوا إلى تلك المباهلة، كبرهان واقع على كذبهم بعد كلٍ
البراهين التي رفضوها :
ولقد أمر الرسول أن يقولها لهم فقال: إإن كنتم في مقالتكم صـادقين قولوا: اللهم أمتنا، فوالذي نفسي بيده لا يقولها رجل منكم إلّا غصّ بريقه فمات مكانه فأبوا أن يفعلوا وكرهوا ما قال لهم فنزل(1):

وكيف يتمنونه وهم يخشُون أن يستجيب الله لهم فيأخذهم من فورهمّ، فهم قد خسروا الدنيا بالموت الذي طلبوه انقطاعاً عن شهواتهم، وخسروا الآخرة بالعمل الستيّ الذي قدموه!

قد يتمنى المشرك أو الملحد الموتَ لأسباب طارئة، ولأنه لا يخاف

 أحرص الناس على حياة:

النر المتنور 1: 19 - أخرج البيهقي في الدلاتل عن ابن عباس في مذه الآية: تل لهم يا

 خالصهة من دوذ المؤمنين نقال لهم رسول اله


 يخص الحياة الراقية المريحة المربحة، بل هي مطلق الحياة، ما تتسمى حياةٌ، مهما كانت أرذلها، لأنها على أية حال أفضل من الحياة الأخرى بما قدمت لهم أنفسهم.

 أشركوا، لأنهم يخافون عما بعد الموت ما لا يخافه المشركون.

 لا يقبلها أي ذي حياة، لا وحتى الذين آشركوا!.

فهم - رغم أنهم عارفون القدر المتعوّد من الحياة - يدجتازونها إلى


 أحدهم الدنيا فليعذب أكثّر وأكثر مما لو آنه لم يعمّر، لأنه يزيد في تعميره



واختصاص المشركين هنا من بين الناس لأنهم أحرصهم على حياة، ولكن اليهود هم أحرص مِن أحرص الناس على حياة.

وْيُوَدُ أَمَمُمْه كما يرجع إلى اليهود، كذلك إلى الذين آشركوا، آم هو

راجع إليهم، ثم اليهود يودّ أحدهم لو يعمر أكثر من ألف لأنهم أحرص منهم
على حياة)
والَّوَه هنا للتمني لا الاستحالة، حيث سمعوا أو رأوا من عُمٌّ آلف سنة أو يزيد، فلأنه شاذ بعيد يتمنونه مزيداً في الشهوات أتراهـم بعلُ ليس لهم تقليب الاقتراح في هذه المباهلة: إن كانت لكم

 عن هذه الدار المحفوفة بالبلاء؟.

كلّا ! حيث الرسول والمسلمون معه لم يدَّعوا لأنفسهم خالص الدار


 فلـم يـلَّعوا لأنفسـهم خالص الدار الآخرة، ولا دون شـرط ولا دون
 مقتِ للحياة، بل هيماناً للقاء الله دون تعرض للقتل أو الموت فإنه محرم في شرعة اله، بل تجب عليهم مقاتلة الكفار المضللين ومنهم من لا يتمناه بغية الحصول على استعداد أكثر للموت، تحصيلاً لمزيد الثواب، وقضاء على مزيد العقاب، فكيف - إذاً - يقلَّب عليهـم السؤال وهم ليسوا بمدعين دعواهم الخاوية الفوضى الجزافـ؟ (1) اللدر المتور 1: 19 هن ابن عباس في الآية قال مو تول الأهاجم إذا عطس أحدمم: زه مزار سال - يعني ألف سنة.
سورة النساء، الآيتان: IY\&، 1Y0 .
سورة النجم، الآية: هr.

 الخلاص عن شريطة العمل الصالح، والخلاص عن أي شوب من العقاب
 سائر الناس، والقرآن طارد هذه الدعاوى الخاوية، فكيف يقلَّب السؤال على

أهله؟.



 وتكراراً ومنها مباهلت


لقد عاد هؤلاء الحماقى الأنكاد - فيمن عادوا - جبريلَ، لما نزّل القرآن على نبي غير إسرائيلي؟ نم لماذا نزل عليه نكايا ولماذا نزل عليه بشارات التوراة وكتب الأنبياء بحقه؟ ولماذا يُطلع محلئ محمداً على أسرارنا؟
وذلك - في الحق - كُفُّ بالهُ الذي أرسله كما أُرسل بما أرسل . لقد قالوا للرسول من الملائكة فعندها نتابعك، أو نفارقك، قال
 الملائكة لاتبعناك وصدقناك، قال: فما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا: هو
 يَعْلُمُونِه(1) (افعند ذلك باؤوا بغضب على غضب||(r)

ومن عدائِهم لجبريل أنهم ما أبقوا له ذكراً في كتابات الوحي إلّا أربعاً
 1:19 وYY 19 من الـعهد الـجديد، نمّ لا نراه يذكر في الأسفار الـخمسة التوراتية ولا في سائر كتابات العهلين ولا مرة واحلة الا
 المذكورة فيها أسماء الكثير ممَن هم دونه أم لا يحسبون بشيء! ال الـئ
سورة البقرة، الآية: 1-1. .


 وفي الدر المنور 1 ا: 19 - أخرج الطيالسي والفرياني وأحمد وعبد بن حميد وابين جرير وابن




 وكيف الأنتى منه والذكر، وأخبرنا كيف مذا النبي الأمي في النوم ومن وليه من المالانكير،


 الشراب إلي ألبانها؟



 ينام قلب؟ قالوا : نعم، قال : اللهم اشهد قليهم، قالوا أنت الآلن فحجثنا من وليك.

 ．

 －年知




موكبة من "جابر - أيل1.

رجهابر：العبرأنية：





居



 ．
 الوحي كسلسلة موصولة بين رسل الها، وفي البشارات المـحمدية، نـم


إسرائيل!
('وَنْحَكَ أجهلت أمر الش، وما ذنب جبريل إن أطاع الهَ فيما يريده منكمّ،
أرائتم ملك الموت أهو عدوّكم وقد وكلَّه بقبض أرواح الخلق . . .؟

: لَلْكَفِرِينَ (4)
فإن عداء ملائكة اله ورسله وجبريل وميكال وأضرابهم عداءً له وذلك



 إلى إنكار شيء منه سيلاً فقال: له يا محمد! من يأتك بهذه الأخبار من الش تعالى تال




 اولادمم أمداء من الجل ذلك؟




 خلقه منه برآ.

إن الرسالة الملائكية والبشرية هي سلسلة موصولة بين الها وخلقه تكويناً

 و(اميكال" معرب (اميكائيل): مَن هو كمثّل اله؟ استفهام إنكار على من يشبّه باله، وما أحلاه اسماً لملكِ من ملائكة اله يحمل جانباً عظيماً من توحيد اله!.

آيات بينات الدلالة على أنها ربانية، وبينات المدلول كما يناسب الفطرة

 والمتخلفون عن عقليتها وفطرتها ومصلحياتها .
 وسواها، المتعرق فيهم الفسوق فإنهم (إسرائيل)! .


 والمعهود له، ومن العهد الرباني الإيمان بالرسول الأمي:


(1) طالما الباء في الكفر تعدبة وفي الكفران سبية أو مصاحبة، أن يكفر كفران بسبب الآيات أو

هنا (\$ا هِتَبَ المَّهِ المنبوذ ليس هو القرآن فحسب، بل والتوراة وسائر كتابات الوحي أيضـاً، حيث البشارات المدحمدية فيها تترى بشأن القرآن

 الله، وهما معروفان لديهم وَضْحَ النهار في جلٍ كتابات الرسالات أم كلٍّها . تم فريق ثان هم الأميون اللذين لا يعلمون الكتاب إلّا أماني (نبلذهل وهم لا يعلمون جهل التقليد المقصر، نم فريق ثالث هم القلة القليلة منهـم وآمنوا به وهم يعلمون فيعلمون.








 إنها من أطول الآيات البينات بعد آية التداين، يتيمة في مضـمونها
 الشياطين على ملك سليمان من الكفر وتعليم السحر وما أُنزل على الملكين،


الملكين؟ وكيف يُفرّق به بين المرء وزوجه بإذن الله! وهل السحر هو فسق عملي، أو أنه كفرّ باله؟ فالساحر - أيّآ كان - كافر؟!

هؤلاء الحـماقى الأنـكاد، النـابـذون كتاب اله وراء ظهورهـم وهـم يعلمون، هم أولاء اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وقد تلت على الـى




ولفظها الصحيح:
(اتكذيب على"! قد تعني "تتلو على" مثلث التلاوة، قراءة على ملكه من


سُلَيَمَنِّهِ بعضهم البعض ضـد ملكه، وكذبآ على ملك سليمان(r) وقد تلوا على ملك سليمان ذلك الثالوث المنحوس، نسبةّ له إلى الكفر السلطوي الشركي كما نجده حرفآ بحرف في العهد العتيق، كما تلوا على الـى
 يتبرأ عنها شلائطة الناس فضلاك عن نبي كسليمان وإليكم طرفاً مما تلوه على ملكه ودُسَّ في كتابات منسوبة إلى أنبياء بني إسرائيل، فشيطنةُ الوحي هذه خليطة بربانية الوحي التوراتية:
نموذج عارم عن الدس" والتجديف في التوراة ضِلَّ سليمان: "ا . . . أببح سليمان في سلطانه مئريآ للغاية فأخذ في السَّرف والتَّرف
(1) سورة الشمس، الآيتان: ، ، .
 اعلى الضهرر لا التعدية حتى تختص بالمقاءة .

والتعيُّش الممنوع أكيداً في (تث IV - IV : 1V) ولقد هلّده الله ووبّخه في رؤياه الثانية، فرغم أن يتعظ استكبر وتساهل في أمر ربه ونسي ربهه (I (1 ملوك ( 1 اللآتي منع الهه من عشرتهن فنكح منهن سبعمائة بالعقد الدائم وتلانمائة منقطعأ، فاجتذبن وآْمَلْنَ قلبه عن ربّه إلى أنفسهـم وهو على كهـو

 الهُ عليه وفرق ملكه من بعدُ جزاءً كفره وفسوقه! . .

 الانجراف في ميولهن الشركية أن يبني على الأتلال معابد الأوتان!الـ . (اوهكذا انحرف في سلطانه وقلرته عن العدل وبالنسبة لرعيته حيث
 المظلمون المحطَّمون أن يتظلموا إليه جهاراً في جلوس يربعامه (ا (ا ملوك
 القلم عن سطرها لك إإن داود الملك ولد سليمان من التي لأوريَّاهل (متى ا : 7) وهي امرأة ذات بعل ، فقد جمع سليمانُ العهدين بين كلّ كفر عقائدي وعملي، وهو مع ذلك نبي ملك! و(اهو الذي بنى البيت المقدس فاتخذه الش
 محبوب الرب (صـموئيل IY : YO) وانتصبه اله خليفة أبيه داود قبل ولادته

 شئت فسأله الحكمة فوهبها وزيادة هي المُلك والسلطان (ا ملوك ب: ع -
 . . .!!



تم القرآن يصفه بأجمل الأوصاف في سلطته الزمنية، والروحية الرسالية كما في الأنعام والأنبياء والنمل وص وسوالها الانها مما يقلُّ مثيله في المرسلين .الملوك والملوك من المرسلين! (1)
 كفرهم - بما تلوا على ملك سليمان - يعلمون الناس السحر، فـر فهو من قضـايا الكفر، ولقد كان مما تلوه على ملكه أنه إنما ملك ما ملك بالسحر، فلنملك نحن أو نملّك بالسحر، نكراناً لاصطفاء الش له في هذه السلطة



لا شكّ آنهُ أنزل على هذين الملكين السحر، ولكنه أنزل عليهما ما أنزل إبطالآ لسحر الشياطين وليس تعليماً للإفساد، فكما أن تعليم الآية المعجزة
 واستعمالها إبطالاً للسحر واجباً أم راجحاً إيمانياً، وكما القرآن - بأحرى الْ الْ يبطل أي سحر!
 سحر الشياطين على الملكين وإنما أنزل عليهما مبطل السحر مهـما كان سحراً ولكنه من نوع آخر يبطل الأوّل، فهو - إذاً - أقوى من الأوّل، نم



وكون (اماه الأولى موصولة لا يرجع إلى معنى صالح، اللّهم إلاّ بحذل
 يعلمان به من أحد. . . فإنه ليس إلآ إبطالآ للسحر . ذلك، وأبعد منه عن المسرح كون الماه فيهما موصولة، أو الأولى نافية والثانية موصولة، مهما دخلت هذه الثلاث في حسـاب المليون الـيون ومائتين وستين آلف احتمالاً بضرب كل" المحتملات في كلٍ من مقاطع الآية بعضها في البعض، حيث الاكثرية الساحقة لا تناسب أدب اللفظ أم المعنى أم كليهـا

تم هاروت وماروت وهما ملكان، كانا يظهران - بأمر الشا - بهيئة الإنسان ببابل فيعلّمون الناس المبتلين بسحر الشياطين سحرآ آ أقوى منه يبطله




 كما اللسان القادر على الإفصاح قد يوفق بين المتخاصمين وأخرى يفرق بين

المتحابين ${ }^{(1)}$


 السحر؟ قال: إنهما موضع ابتلاه، وموتف فتة بتثيسههما اليوم لو كاذ فعل الإنسان كذا =

هؤلاء الأنكاد كانوا يستعملون ألة الخير في الضر بالناس، ويخيّل إليهم


أترى الله بأذن بتأثير الضرٌ تكويناً ما لم يسمح به تشريعاً وهو تناقض؟
 فلا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين، وكمـا لا جبر في فعل الـا
 أمرين في هذين الأمرين، أن المقدمات لكا لكلّ فعل اختياري"، منها اختيارية الوا
 هو الذي يُبرز عملية الاختيار إلى الوجود، فقد يأذن الله تحقق محاولات الات

 وقد لا يأذن - لأمور طارئة، حكمة من اله، أم لصالح فيمن يُؤمَن عن
 تحرق كضابطة عامة سارية المفعول عند الشرائط الخِخلقية.

إذاً فـ ولا مؤنُر في الموجود إلّا الهلال ولكـن دون جبر أو تفويض في
 كانت بعض مقدماته اختيارية، مهما كان الاختيار درجات أو دركات في
=

 ذلك واخيعف من أن يغيرّ خلق اله، إن من أبطل ما ركبه الش وصوره نهو شريك الله في خلةه تعالى عن ذلك علوآ كبيراً.

(1)

الناس السحر ضَرّاً، أم من الملكين، مهما علَّموهم ما ينفعهم إبطالًا لضرّ اللسحر وشرّه، ولكنهم بسوء اختيارهم يستعملونه في الشرٌ بدلاً عن إبطاله.

والسحر هو كسائر العوامل الخفية - الطبيعية - عن جلّ الناس، يؤثر أثره حين يأذن به اله، والعلوم الباحئة عن خفيات التأثيرات الغريبة الغية متشجرة - وهي في نفس الوقت متشاجرة - واعرف ما تداول منها : السيمياء الليمياء - الهيمياء - الريمياء - والكيمياء (r)، وهي مشتركة في كونها من

سورة النجم، الآية: هو.
 خرائب التصرفات في الأمور الطبيعية، كالتصرن في اللخيال المسمى بسشر العيون وم ومو من
 القوية العالية كالأرواح الموكلة بالكواكب والحوادث وغيرها ولتسا بتسخيرها أو باتصالها واستمدادها من الجن بتسخيرمم ويسمى بفن التسخيرات ات الـوري

 الحوادث المادية كما أن العناصر والمركبات وكيفياتها الطيعية كذلك، فلو فلو ركبت الأشكال
 المادية المناسبة أنتج ذلك الحصول ملى المراد ومذا معنى الطنى الطلسم.





 مخصوص، ومنها اللخافية ومو تكسير حرون الدطلوب الو ما يناسب المطلوب الوب من الأسماء =

السحر، مختلفة في أسبابها وتأثيراتها وأبعادها في النفوس وواقع الحياة.


 اللسحر الضـار، فأبقوا نفوسـهم بتعلم السـحر والإضهرار به، واستحققوا

 الأنمان وأدون الأعواض .

أولئك الذذين بدلوا نعمة الله كفرأ وأحلوا قومهم دار البوار. جهنـم
يصلوها وبئس القرار!
هذا ما يتسابق إلى الفهم من مغزى الآية بصورة تجريدية صـالحة لفظية ومعنوية، والقرآلن حمال ذو وجوه فاحملوه إلى أحسن الوجوه.

فـ هالشيطانه هنا تعمُّ شياطين الجن والإنس، ومن الآخرين هؤلاء العلماء السوء اللذين دسّوا في كتابات الوحي ما يمسس من كرامة الساحـاحة الرسالية لسليمان وأضرابه من المرسلين.

فقد كفر شياطينُ الجن إذ ألقوا إليهم ما ألقوا، وكفر هؤلاء التلاميذ إذ دسّوا في كتب الوحي ما دسّوا.
وما قصة نازل السحر على الملكين إلّا بلية صالحة لغربلة الناس، ليظهر ناسهم عن نسناسهم، فيعرفون أنفسهم ويعرفهم الناس، كيف هـم يـم يبدلون
$=$

 على طوله إيضاح انطباق ما ينطبق منها على السحر أو الكهانة

الفرقان في تفسير القرآن/الجزء الثاني


 ولقد كثرت رواة هذه القصة وقلّت رعاتها، اهتماماً بأيّة رواية، وتغافلا عن أيّة رعاية، ولا يصدَّق منها إلّا ما صدلّه لم يكذبه ولم يأت برهان لتكذيبه، فقد يحتمل إذآّ صدقه ه
 والمـختلقات الزور الغُرور، التي يدسّها بين أحاديثنا الغَرورُ، ولا أصل الْا لنا أصيلاً نصدر منه ونرجع إليه إلّا القرآن العظيم. وكثير من هـذه الأحاديث - كغيرهـا - الواردة في مطاعن الأنبياء
 من المسيحيين ومنافقي المسلمين، وجهالهم البسطاء!. والقرآن ينفصح عما دسوا وأخفوا، ويفضح ما صفوا فيه ودفوا، فإنه مهيمن على ما بين يديه .
إنهم كفروا بذريعة الإيمان والأمان، وطغوا فيها بديلاٌ عن التُّقى :


ولَّكَّ

(Y) سورة الصف، الآية: ه













 . (4ivi (1)












 بها المؤمنون بهذه الرسالة الأخيرة، وهذه هي المرة الأولى في القرآن حسب

نم الأمم الأخرى حسب التعبير القرآني هم بين : قوم - أصحاب بني. .. ناس - وأضرابها، مما يبرز شرف هذه الأمة الأخيرة على ما قبلها مانها، ولأن إيمانها أشرف إيمان بين مؤمني الأمم بأسرها .
 - ليّا باللسان - في لغة إسرائيل : سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع أمّا شابه نقيضاً لإسلاميتها، واليهود المتعودون على تحريف الكلم من بعد مواضعه

كانوا يستعملون هذه الصيغة السائغة لقبيل الإيمان، كصيغة لقبيل الكفر،
 المسلمين أن يقولوها ابتعاداً عن ذريعة إسرائيلية إلى بغية لئيمة، وكذلك علك عـي
 هي على الرسول

يعملون؟.
إذاً ففي وُرَعِنَا ذُ ذريعة إسرائيلية لعينة، ومزرأة إسلامية مُهينة، ولكن وأنُّرْنًا نظرأ رسالياً كشهيد على المرسل إليهم، ذلك تعبير نظيف حفيف.

 ليطابق الوعي البلاغ، ويوافق العملُ ما بلَّغ، تكميلاً لنقص الوعي، وتقويماً في التطبيق .
فهذا هو المطلوب من الرسول بعد البلاغ، دون الرعاية لأحوالهم وكأنه
 تغرة إسرائيلية، وآخر على مجهلة إسلامية. تم ورَّعِنَا عربِاً مفاعلة من الرعاية، طلبآ لها، فقد يعني ليَّها
 فينا دون رسالة أو ميَّزة أخرى؟.
 من الرسالة؟. أم كيَ المعنى إيهاماً بها للمساواة ك: أرعنا سمعك لنرعيك أسماعنا؟.

 آيتها الأخرى تفسيراً لها؟ ولا نجله في ليٍّ عربي إذ لم يكن يعني إلّا الرعونة وراعي الإبل وأين مما من مثلث المعني هنا؟.

وعلّهم كانوا يبجمعون بين اللّيين، جمعاً للمعنيين اللئيمين، والقرآن يكتفي في آيته الثانية بالثاني









$$
\begin{align*}
& \text { نور الثقلين ا: اليا الا } 10 \text { عن المجمع } \tag{1}
\end{align*}
$$

تفسير البرمان من الإمام العسكري جي?











والحق أن هرَعنآل" هو الأنسب ليُّا خفياً فيه لفظياً، نم طعناً في الدين معنوياً، مهما ليُوا الٍى جانبه سائر الللي







 وجواباً عن نسخ آية رسالية أو إنسائها :呂
: مَ




 يُعنى من آية الحكم كل" كتاب الوحي: القرآن، الناسخ لما بين يديه في أحكام. وعلى أية حال فلا تعني وأَّ نُنسِهَا - فيما تعني - إنساء آية عن خاطر
(1) سورة النعل، الآية: 1.1.

الرسول



هنا يخرّ سقف المختلقات الزور من آيات يدعى أنها كانت من القرآن تم نسخت أو أنسيت عنه وعن خاطر الرسول

وينهلّ صرحهم ${ }^{\text {(8) }}$


 الله يقرأالآية والسورة وما شاء الله من السورة ثم ترفع فينسها الله نبيه فقال الها يقص على نيهي:

$$
\begin{align*}
& \text { ما نـنـ } \\
& \text { سورة الأحلى، الآية: } 7 \text {. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الانعام، الآية: 1YA } \tag{r}
\end{align*}
$$





 نقل آخر عن أبي موسى نفسه: قال : نزلت سورة شديدة نحو برام براءة في الشدة نم




 كأنها آيات؟!
أقول: وحتى الطفولة في معرفة القرآن تضسكك على مذه العبارات، فأين هي في الْفاظها ومعانيها من الثقرآن . إن هي إلّا إسرائيليات تعني للقرآن ما عُني لكتاباتهم المخرفة!
 الآية الأولى وإنسائها هو نسخ الآيات المعجزات البصرية، حيث نسخت بآية

 القرآن في عشرات من آياته يتحدى الناكرين بنفسه، ويجعله كافية عن سـائر
 كما وأن الآية الرسولية محمد
 لمجيء هذا الرسول تم الآيات الأحكامية الناسخة في القرآن - وهي قلة قليلة - قد آتى الله
 ذلك في آيات الإمامة إلاّا في الإنساء فإنهم معروفون على الـى مدار الزمن، وقد


لسلف(r)
تم الآيات الرسالية قبل القرآن، هي كذلك، لا تأتي آيةً لاحقة منها إلّا
 تثبيت الرسالة، كلٌ حسب المقتضيات والمصالح التي قد لا يعلمها إلّا الله،
(1) سورة العنكبوت، الآية: 10 0




 مقل يقظان.

فليست الآية الرسالية - وكما الرسولية - لتُحصَر في واحدة، وتُحسر عن سواها، بل هي محلّقة على كلٍ ما هو الأصلح للرسل والمرسل إليهم، دلالة

قاطعة على رسالاتهم.


 بين أمة لاحقة، ولكن لا تُنسى آية حكمية عن خاطر رسول، حكماً له أو

لمن قبله، ولا سيّما محمد
إن مشُكلة النسخ كانت مشكلة كتابية إسرائيلية، إحالة له أحيانآ، ونكرانآ


أم آية رسولية كالرسالة الإسماعيلية الناسخة للرسالات الإسرائيلية،
فرغم البشارات المحمدية في كتهم أنكروه لكَّا جاءمم لأنه ليس إسرائيلياً.
أم آية أو آيات أحكامية، كما القرآن بالنسبة لما بين يديه، والإنجيل بالنسبة للتوراة في أحكام، ولا يعني النسخ الأحكامي - وكما النسخ الرسالي والرسولي - تجهيلاً لساحة الرب أنه عَلِمٍ بعد جَهِلِ، إنما الناسخ بيان لأمد المنسوخ، كما الآيات المنسوخة القرآنية تلمح بنفسها أنها لأمد سوف يبيّن (r) فالحكم المنسوخ إن كان محدداً بحدٌ معلوم أم غير معلوم،

$$
\text { (1) سورة الالعلى، الآية: } 7 .
$$

$$
\text { (Y) سورة الانعام، الآلية: } 1 \text { ! }
$$

(r)



كان الناسخ بياناً للمجهول في غير المعلوم حلّه، وتوضيحاً للمعلوم والحكم الآتي بعده .
وإن لم يكن محدلَّداً بحدّ فهو مطلق فيه، كان الناسخ كتقييد لإطلاقه
 التعارض، بل هو - ككلِّ - بيان لانتهاء حكم سابق وابتداء حكم لاحق فـ الا
 أيّاً كانت - لا تقل عن الأولى، بل وقد تزيد، آية رسولية أم رسالية ألم الا أحكامية، فلا يصح القول بتقديم الأقدم من أولي الا العزي لاحقة، فإمّا هما على سواء، أم اللاحق خير من سابقه كما يصدق تماماً في


مادة ومدة، علّة وعلّة.

وأحكامية:



 المعترض على نسخ آية أو إنسائها، أو المتلبّك فيه.




والرسولية، إذ كانوا يستبعدون نسخها إلى شاكلة أخرى غير السابقة المتعَوّد عليها في الرسالات، كما ووأَّهُ إضراب عما سبق من تساؤلِ جوابُه آية النسخ، إذ تعنتوا متناقلين متسائلين في هذه الآية الرسالية والرسولية.

 أَنَّ جَهْرَة . . .

 (8) (r) ${ }^{(r)}$

ولأن وأَز تُرِيدُونِج ج تشمل أهل الكتاب والمشركين، فالسؤال - إذاً -
يعمهما كما الأول للأولين والآخر للآخرين (0)
ولقد آل أمر التساول التجاهل لحدّ سألوا الرسول ذات أنواط كما كان للمشُركين ذات أنواط، ومي شـجرة كان المشركون يعبدونها ويعلقون عليها التمر، وكما سأل بنو إسرائيل موسى: آّجْعَل لَّناّ

$$
\begin{align*}
& \text { سورة النساء، الآية: الآ }  \tag{1}\\
& \text { سورة البقرة، الآية: ه0. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الإسراء، الآية: الا } \tag{r}
\end{align*}
$$

اللر المتنور I: I•V عن ابن عباس قال قال رافع بن حريملة ووهب بن زيد لرسول






 سائر الأصنام - حتى يؤمنو!!.

 تم اللّهم لا، في واقع السؤال، حيث الإيمان لا يلائم هكذا سؤال، اللهم إلّا من المنافقين، وكما في أضرابهم من الكتابيين.



عائِدة.
هؤلاء يتبدلون الكفر بالإيمان لأنفسهم ويودون آملين نفسَ القصة
للمؤمنين :




(r)

إعلان صارخ عن كيد لئيم يكيده كثيرٌ من أهل الكتاب جموعَ المؤمنين
 ولماذا؟

سورة النساء، الآية: عها هـ

ينالها الحاسد أم لا يريد نيلها ولكنه يراها منقبة، وذلك ولَّنْ بَعَدِ مَا بَبَيَّنَ لَهُمُ
 الطغاة يودّون لو يردونهم كفاراً، والحق مبين لهم وللمؤمنين، نقد واوَحَمَدُواً
 مدسوسة بين قبيل المُؤمنين من هؤلاء الشياطين، فما داؤهم - إذاً - وما دواؤهم؟ فهل يحاربهم قبيل الإيمان، ذوداً عن أنفس مؤمنة بسيطة سريعة التأثنر بالدعايات المضـادة؟ أم عفوأ وصفحاً في العجالة الة حتى يأتي الشا بأمره؟! :
 يعفى عن تلكم الدعاية المضللة الخطرة، أم كيف يصفح عن الساعين في الأرض فساداً؟ ونفس العفو والصفح دليل حاضر القوة الدافعة والمحارِبة!.
 فهو مطلق العفو المحلّد بإتيان أمره وليس العفو المطلق مهما بلغ أمر الكيد والإفساد منهم.
 بما أخبر رسوله والمؤمنين بكيدهم هذا، فلا تجب قتالهم كدفاع عن إفساد
مورة النمل، الآية: ع1.


 ممار : كيف نتضض العهد فيكم؟ تالوا: شديد، قال: : نابي عامدت الثي لا لا أكفر بمحمد ما ما

 واخبراه نقال أصبختما خيراً وأفلحتما، نتزلت مذه الآية.

العقيدة، فإنما أمِر بالعفو والصفح لمصلحة ربانية، علّ منها أن يعلم أهل الكتاب بفضحهم في كيدهم، والمسلمون على قوتهم وعلمهم بذلك الكيد اللعين أمروا بالعفو والصفع، علّهم يحيدون عما يكيدون آئبين إلى ربهم، نم
 أمر السياسة الصالدة وجاههم حين لم يرتدعوا ولم يرعووا، ومن ألمره



وهنا الأمر بعد حدّه الزمني محلّد بسلوب أربعة، انتهاء إلى استسلامهم
 كما ومن أمره أمر هدايته لـمن اهتدى بعد ضـلالِ، وارتدع بعد دلالِ، فـ (أمرهلا يعمّ التكوين والتشريع، اللذين لم يكونا حاضرين المرين حالاً فيحضران

استقبالاً .
ويا لمقابلة أسوأ السوء بالحسن لعلّهم يرتدعون أم يهتدون، وليعلموا أن الله يردع المؤمنين عن قتالهـم وهـم أقوياء أمام هؤلاء الضـعفاء الأغوياء، الذين جمعوا كل" شرّ وضرٌ في ذوات أنفسهم :
 والحسد هو ذلك الانفعال الأسوأ الأسود الرديء الذي فاضـت به نفوس اليهود تجاه الأمة المسلمة وما زالت تفيض، منبعئة منه كلّ دسائسهـم الانـم
 القرآن لنا منها لنعرفه فنحذرهم، وقد يروى عن النبي

اله أعداء، قيل : وما أولئك؟ قال : الذين يحسدون الناس على ما آتامم الله
من فضله||(1)
وهنا - في الوقت الذي تتجلّى للمؤمنين هذه الشكيمة اليهودية - يدعو




فلا يزعزعهم ذلك الخطر الحادق عن ركني الإيمان عملياً : إقام الصـلاة







مُوّو ${ }^{\text {مُ }}$
تم إن في إقام الصـلاة بشروطها صـلة وثيقة بينهم وبين ربهمه، كما في إيتاء الزكاة مادياً وروحياً وئيق الصلة بينهم أنفسهم، فلا ولا يبقى فيهم مَنفَذ من
 اللخيرات المأمور بها في شرعة الحقى، وفي تطبيقها فـمان اللآنفوذية من الكتلة المضللة.
(1) تفسير الفخر الرازي r: :rrv.
(Y) سورة آل عمران، الآية: •ب.

ومن قيلات أهل الكتابين، الغيلات الويلات، التي طَمأنتْهـم كما يزعمون فلا يحيدون عن أية خاطئة :


وإذا انحصرت الجنة فيهما - كما يدعيها كل" لنفسه - فانحسرت عمن
 شرعة التوراة والإنجيل؟ أفهم في النار على إيمانهـم! أم لا في جنة الـا ولا

 كما تدعيه النصارى، فلكي يطردوا المسلمين - كيكّل - عن الجنة لأنهـم على شرعة جديدة يطردون معهم كافة المؤمنين في كل أدوار الرسالات قبل




 السلمية وإِن كُنتٌُ صَدْدِقِنَ


 الساقطة فإنها كخلفيَّة شاملة لها كلها . أترى القرآن هنا يعارض دعوامم بالمثلل، معاكساً تلك القولة الخاوية

أن الن يدخل الجنة إلّا من كان مسلماًا كجنسية إسلامية تكفيها النسبة كيفما كانت؟ كلّا ! وإنما :

وَلَا لَمْ يَزْزَوْنَ
 والنصارى، وكضابطة عامة رافضة لحواجز الجنسيات والطائفيات وابَّلَّا مَن
. أَّتَمَهِ
فإنما هو إسلام الوجه لله بكل" الوجوه ظاهرة وباطنة، عقائدية وعملية،


 فقد يسلم مسلم وجهه اله في وجهيه وهو غير مُحْسنِ، كالعقيدة غير الصالحة والعمل غير الصالح، أمَ يُحْسِن في وجه واحدِ، عقيدة أو عملاً ولا
 وجهي الباطن والظاهر له دون اختصاص الا بوجه، أم ترك الإحسان في إسلام الوجه.
فلا بلَّ - إذاً - من إحسان وجه العلم والعقيدة والنية وسائر الطوّية، إلى إحسان وجه الأعمال، المنبيّقة من الوجه الأول.
 إقليمية في ذلك الإسلام، فإنما الإسلام المـحسن لا سواهو الـا سواء سواء أكان
 عليهم أجمعين، بل وإسلام التوحيد المزيج، أم وغير الكتابي ما ما دام ام


















فالمسلم الذي يُسْلِم وجهه له محسناً، له أجرهُ عند ربه، والكتابي


(1)

أجل وإنها خـابطةٌ ضـابطة كلَّ التخلفـات والطاعات دونما فوضى


وَاَحْطَت
هذا الحبيس بخطيئته المحيطة به، فهو أعزل عن كل" وجهة وواجهة


 ولا يظلمون نقيراً.

هذا - نم نرى بين اليهود والنهارى أنفسهم تناحراً في الكيان وتهافتاً في سند الأمان:



تلك مي قالة كلٍ من أهل الكتابين مناحراً لواقع الحق في البين وليَّسْتِ


(1) سورة النساء، الآية: Ir .




القائلان قول الحق، وأنه الإيمان والعمـل الصـالح، دون طائفية قاحلة





 حرفوه عن جهات أشراعه.

فحين يتقاذف أهل الكتاب فيما بينهم - وهم يتلون الكتاب - كيف يرجى من الذين لا يعلمون ألّا يقذفوهم أنهم - ككل - ليسوا على شئ شيء؟ وقد قذفوا كل أهل الكتاب - بمن فيهم المسلـمون - أنهم ليسوا على

فليوحد أهل الكتاب كلمتهم على حق لهم أم حقايق، كيلا يرفضهـم








ولندرس هنا نحن المسلمين - وبأحرى من غيرنا - ألّا ننجرف في

$$
\begin{equation*}
\text { سورة المائدة، اللآيتان: الآية: عـ، 7A. } 79 . \tag{1}
\end{equation*}
$$

منجرفات الخلافات العارمة بين الفرق الإسلامية، فكلًّ يرمي أصحابه في

 الرافضة شر" من اليهود، كما سمعت مغفلاً آخر منّا في مكان آخر يقول : إن الفلسطينيين شرُّ من اليهود! (اوَهُمْ يَتُلُونَ الْكِتابَ أَفَالا يَعْقِلُونَهِ!
 مَا كانَ لَهْمَ آَن يَّخْلوهَا إلَّل



 هذه الأربع آظلم الظلم على النفس والحق وعلى الآخرين، وعلّها خاصة بالمظالم العملية لا والعقائدية.

وليس يختص بالذين منعوا الرسول
 ممنوعاً وهو الرسول وممنوعاً عنه وهو المسجد الحرامه الحما وممنوعاً منه وهو

ذكر اله فيه (£

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الآية: •18 (Y) } \\
& \text { (Y) سورة الانعام، الآية: Y (Y) }
\end{aligned}
$$



 أو مسجد أو سجدة وتهديم أي منها طول زمن التكليف على ملار الرسالات الإلهية.

 المشركون والملحدون أمّن نحى منحاهم في منعهم وسعيهم.

مساجد الله هي المختصة بذكر اسم الله فكيف يمنع ان يذكر فيها اسم الله؟ وإنما تعمر بذكر اسم الله والدعوة فيها إلى الله فكيف يُسعى في خرابها في حقل الذكر؟ ولا يسعى في خرابها إلّا المكذبون باله وآياته . فكم من سإِ لعمران مساجد الله في بنيانها وهو ساعِ في خرابها من حيث إنها مساجد الله، ويمنع أن يذكر فيها اسم الله، ولا فارق بينه وبين من يهلم بنيانها، حيث المعني من خرابها تهليمها من حيث إنها مساجد الش ومحال ذكر اسم الهـ.

 كانوا أعزة وكباراً، فإن شرعة الحق لا تسمح لهم أن يدخلوها ألها وعلى أه أله




 وإنما يقدر العذاب بقلر الظلم.
 السجدة وأزمنتها، اعتباراً أن وُمَسَجِدَهِ جمع لمثلث المسسجد والمسسجِد،

اسم مكان وزمان ومصدراً ميميّا، إذاً فهو المنع عن عبادة الها في أصلها وفي





 الأرض، ولا يعني وجه الله منا إلّا المتوجّه اليه في العبادة واللعاءه والو والوجه
 بكلٌ الوجهات والوجوه التكوينية، وهو مواجَه لهم فيها وكا وكنلك التش التريعية لمن هو متشرع بشرعة من اله.

فليست الآية لتعني أن القبلة الخاصة ساتطة عن وجوب الاستقبال إليها في الصلوات، بل هي - بمناسبة آية المنع عن المساجد - توسعةٌ في أمكنة
 لدائرة وجه الله، إنما هو مصلحة جماعية وَحدويّة للجمماعة المسلمة أن يوجهوا وجوههـم إليها لوجه الله اللني ليس له زمان ولا ولا مكانه الها فكما أن
 صلاتهم - كذلك - واحدة، كشعيرة ظاهرة من مشاعر الوحدة، أم إن تولي
 خاص بالصلوات بدليل خاص، وهنا آيضاً يسقط شرطها عند الضرورة،

 وسواها، مهما كانت القِبِلة شُرطاً مصلحياً في قسم من الاتجاهات اللى اله
 تمنعكم عن مساجده، أم عن القبلة.

فإذا صلّى لغير القبلة إذ لا يعرفها ولا يسطع، نم تبيّن له أنه صـاهها إلى
 أو كانت بين المشرق والمغرب(1)








 مكة وجعل الكعبة خلف ظهره أقول: منا الإطلاق يناسب التطرع كامِل كسانتر الاتجاهمات فير الواجب فيها الاستقبال إلى






 فقلنا: يا رسول الشا [إجَّرَ: : 110 فقال


 $=$


وعلى أية حال فالآية ضابطة تعمٌّ الكون كلّه لأمكنة الصـلاة، واتجاه
المصلي فيها، مهها خصت في خاصة الموارد بنص الكتاب أو السنة، وهي ما أمكن الاتجاه فيه إلى القبلة حيث الأمر بتولي الوجوه شَطُرَ المسجد
 وقد تككون صـلتها بالآية السـابقة أن اليهود كانوا يعترضـون على الرسول

 أَنَّهِ

= والمغرب تبلة، وطبعاً هذه التوسعة لمن لا يعرف القنلة ولا يستطيع الن يصلّي مرات إلى إلى جهات، أو تاكاكد من القبلة ومو خاطئ وقد خرج الونت الوتي.
سورة البقرة، الآية: 110.


 فقالوا: لا فقال رسول الشا

 اللذي تقصدون منه الش وتأملون نوابه.
 الَمْ تَيْرْة كَّ


四

险 (6) كَ

كَتْرُّ





تَكِنْوُنَه : مطيعون لسلطته التكوينية وخاضِعون، فما هو دور اتٌخاذ الولد لو أمكن - لربنا؟ وهو مستحيل في نفس الذات!.

الخلقُ البديعُ هو ما ليس كل مثال يُحتلى، فكما المادة الأولية لا مثال لها قبلها، كذلك ولائدها المتطورة من سماوات وأرض، فإنها خُلِقَتْ من
 بأجزائه الروحية والبدنية مثال للولد المنفصل عنه، فليس بديعاً منه واإن الشَ


والمتبنِّي غير ولده يتبنّاه بمثال له من أولاد آخرين، وهو في الحالتين
 (\$) برهان ثان على أنه لم يلد ولن يلد، وعلى هامشه استحالة اتخاذه ولداً.


فعله!
والقضاء هنا يعني إرادة التكوين اضإرادته للفعل إحداثه لا غير ذلك لأنه
 فإرادة اله هي الفعل لا غير ذلك، يقول له كن فيكون بلا لفظ ولا ولا نطق بلسان ولا همة ولا تفكر ولا كيف لذلك كما أنه لا كيف لها (Y)

نور الثقلين ( 19 ال في أمول الكافي بسند عن سلير الميرفي قال : سمعت حمران بن أمين




فقضاء أمره في الخلق الأوّل خلقه لا من شيء، نم في سائر الخلق
 يحتاجه خلقه من محاولات ومساعدات.

ومن شؤون اتخاذ الولد لهُ سبحانه خرافة وحدة الوة حقيقة الوجود الإغريقية، التي نشبت في الفلسفة الإسلامية وترسبت فيها ، فإن الفلسفة الإسلامية - ومع الأسف - تأثرت بأصداء الفلسفة الإغريقية في أصول لها وهذه منها، والبراهين العقلية ونصوص الكا
 هو في خلقه ولا خلقه فيه، فليس الكون إلشعاء ذاتياً من من خالق الكا

 كيانه - إلى المخلوق، حيث الولادة - ككل - هي التبدل - ككل" - سبحانه وتعالى عما يشركون.

 فلقد كذب الله وشتمه من اتخذ له ولداً وكما يروي الرسول


 يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحده(1) الـ $=$ من الفعل، والما من الهن فارادادت (1) اللر المتور 1: 1-9 - أخرج البخاري وابن مرديد واليهقي في الأسماء والصفات عن =


 التكلُّفات بوساطات الوحي، المعرقلة مسير الكثير ومصيرهمّ، فلو أنه كلَّمنا
 عَايَةُ هُ كما أرسل الأولون، وما نقترحه عليه من آية؟ .

 في القالة الأولى، وطلبآ لما يشتهون من آيات الرسالة في الثانية، والجواب
 فمن لا يوقن بآيات اله إذا جاءت ، لا تتبين له آية، وحتى لو كلمه الله، وكما كلم اله قائدهم الشيطان الرجيم بـما كلمّ، فرد عليه وإبليس عن أمره إلى هواه! .

وترامم كيف يصدقون كلام الله لو أنه كلمهم الله، وليس ليريهم ذاته، =


ويعافيهم

 اتخذوا مع اله ولدآ شاك الشهر .



 العرب واليهود والنصارى وغيرمم.

.
فالذي يَجِدُ رياحة اليقين وراحته في قلبه، مفتوحاً إلى آياته بمنافلهن،

 الدلالة في مقياس الآخرين. ولقد أصبحت كفار اليهود والنصارى، الناكرون لهذه الرين الرسالة السامية، متشابهي القلوب مع الذين لا يعلمون، بل وأنكر وأنكى وهم يتلون الكيار الكتابي، عارفين طبيعة الوحي وشاكلته، فإذا جاءهم الوحي القمة أنكرووه قضية العصبية القومية والعنصرية .
لقد تشابهت قلوب المشركين الذين لا يعلمون، وأهل الكتاب الذاب الذين يعلمون، إذ أصبحت مقلوبة عن الهدى، مليئة بالهوى، فابتليت بأمثال هذه الأسؤلة الجاهلة.



 ودعواتك الرسالية، فلا تحزن عليهم لولا يؤمنون، ولا على نفسك لأنهم لا
 لماذا لم يؤمنوا؟ وإنما تسأل لو كنت مقصرأ أَ في دعوتك، قبولها والإقبال إليها، وقد بلغت القمة في دعوتك، نم لا عليك أن يصبحوا

من أهساب الجحيم.
(1) سورة السجدة، الآية:

الفرقان في تفسير القرآن/الجزء الثاني


 والنصـارى حتى يؤمنوا، فآيسه الله أولاً بإحالة رضاهـم إلّا أن يتحول إلى الْى
 ولا جعل البلد بلدين، أو الشطر شطرين، ف \$ؤلّه لهؤلاء الحماقى الأنكاد،
 الهوى، فامض في صراط الحق، وامش في دعوتك صارحة ناصسة ناصعة، ولا تتحول عن هدى الله قيد شعرة، وإن وعدوك - إذاً - أتّباعك في ملة
 ولا عوان في مِلّةِ الحق!
وكيف تتبع أهواءَمم ليتبعوك وهم عارفوك بما عرَّفهم إياك في كتب
السماء:


مناك باطلُ تلاوة الكتابب، كالتي للأميين النين لا يعلمون الكتاب إلّا
 مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم، فهم لا يؤمنون بالقرآلن ونبيه وهم يعلمون.



شركية وكتابية فإن تلاوة كتاب الوحي تحمل على الإيمان بالقرآن من زاويتين



السامية.
ولأن التـلاوة - لا سيّما المـجردة عن حروف جارّةٍ كـما هنـا هـا هي


 الكتاب من يتحرون عن الحق.
 ضووء تلاوة كتبهم حق التلاوة، كذلك تعني أهل القرآن حيث يزيدنمّ حقُ تلاوته إيماناً به.

 إذ خسروا الحق وهم على نبعته .
 النبي




 والتقصير في مراماته، والنين آتامم الثيطان الكتاب ألماب الخذا

 وليس فيه ذيله من قال الش . .




ذلك هو الهتاف الأخير ببني إسرائيل بعد طويل المجابهة في الحجاج على طول اللجاج، ومم على أبواب الإممال والإغفال والتدجيل والإدغال،
 الأخيرة الكبرى.
 بشرف الرسالات والكتابات الإسرائيلية.
 في نفس أو شيء سواها .
 هذا المئلث السليب بأيّ من الأساليب، فلا كافي ولا عدل ولا شفاعاعة ولا
 وعملاً، ونصرة الله - إذاً - فيما يتبَّى من لمـم وعصيانات الات


 (720)












隹
















تطاعات من مذه السورة مضت بشأن الجدال مع أهل الكتاب، أكثرما
 يلتون فيها مع أمل الكتابين.

وفي هذه الآيات رجعة إلى مرحلة تاريخية أسبق من عهد موسى إلى إبراهيم وأن قريشاً كانوا إليه يرجعون، فهو المحور المرجع لذلك المئلث الكتابي

والشركي، فأحرى أن يرجع إليه إصـلاحاً لما أفسدوا زعم الانتساب إليه في
شرعتهم وطقوسهم.
هنا يبدأ بشريطة الإمامة الإبراهيمية، وهي الابتلاء العظيم، إمامة لهامة لها شروطها وظروفها الخاصة كنبراس شامل لإمامة الرسالة ورسالة الإمامة على

طول الخط.
ذلك - وليعلم بنو إسرائيل، ألآ يرنوا الإمامة من إبراهيم كسـائر




تنقرض شروطات الإمامة في بني إسرائيل :
ؤَ







 فاين أب من اب واين راميم من رحيم! مهما منت الاب الر الرحيم من فير مذا التحليل، وتد
 الكثيرة (التكهين

 جمهور الأمم.
 له بذلك الابتلاء، أم ولأن وَرْتُرُ لا مجال له أدبياً لولا تأخيره إلاّ تحريراً



خاصة في ذلك الابتلاء.
وهنا ابتلاء رباني خاص لإبراهيم الخليل يبتليه به ربه في أُخريات حياته



تم ومن أهم الكلمات التي ابتلي بها فأتمها بعد نفس الإمامة هي قصـة


إذاً فقد كان ابتلاؤه بكلمات فأتمهن، وكان ذلك في أخريات حياته النيرة، مهما شملت اكلماتل طول حياته النيرة التي كانت كلها ابتلاءات
 من إسحاق.

والابتلاء الرباني هو الامتحان الاختبار ليظهر بإتمامه مكنون اللباقة واللياقة، إما للمبتلي والمبتلى أمامه كـما في الحلقانِ، أم دون الأوّل كما
(Y) سورة إبراميم، الآية:
(r) سورة الصافان، الآيات: (r) (r)



للخالق فإنه يعلم السرَّ وأخفى، وقد يكون الابتلاء من خلفيات اعتداء الناس
 تم وليس الابتلاء الرباني الإيماني إلّا في أمور صعبة ملتوية معقدة، لا يسطع لها إلاّلا الأثداء الأقوياء، ويسقط دونها الضهعفاء. وإذا كان المبتلي هو الرب فالبلية هي الأشد حسب مـختلف الأهداف



لهذه اللرجة العليا .

 وسماحتها وكما يسطع له ويليق به دونما إطاقة تزيل الطاةة . وهي مناسبة لتلك الإمامة الخاصة التي هي فوق الرسالة والنبوة حيث جُعلت له بعلهما.

ا'ترى - إذاً - ما هي الكلمات؟ أهي - فقط - كلمات لفظية حمٌّلت
 كلمات طائلة - أية كلمات - وليس لهم فيها ابتلاء، ولا هم آهلون لمعانيها ومغازيها، ولا أنهم مطبقوها! تم التلفظ بهلذه الكلمات ليس إتماماً لها :

أم هي - فقط - أعمال شاقة لا يسطع لها إلّا أقوياء بالإيمان؟ وصحيح
 (اكلمات)! . علّها هي كلمات الله التشريعية: الآمرة والناهية، الخاصة بموقف
 بضمير جمع العاقل قد لا تناسبها!.

أم هي - فقط - تطبيق هذه الكلمات بما فيها تحمل الإمامة وذبح إسماعيل فتحقق ضمير العاقل؟ إضـافة إلى مواد عاقلة في سائر ابتلائه فإنها من منتوجات كمال العقل واللب.

قد تعني (اكلماتال هنا كلا الأمرين الإمرين، فاستماع تلك الكلمات التشريعية ولا سيّما شرعة الإمامة، الحصيلة عن سائر الكلمات، إنه ابتلاء،

 بخلد أي مبتلى

فإبراهيم: كلمة الله، توجهت إليه كلمة الله - وهي أمر الله - أن يذبح إسماعيل كلمة الشا، وذبحه هو كلمة اله، الدالة على قمة التسليم لله، كما
 فقد أتم استماع الأمر، والإيمان به، والتسليم له، نم وتطبيقه. ذلك! كما ومن الكلمات كلمات اله العليا الأربعة عشر المحممديون (أتمهن" إلى القائم اثنا عشر إماماً تسعة من ولد الحسين(') والإتمام في ميزان الله - إن صح التعبير - هو إله الإتمام، الذي ليس فوقه إتمام.
سورة الصافات، الآية: 1.7.


 التواب الرحيم، فتلت له: يا بن رسول اله فما يعني إلى القائم

إذاً فكل" الابتلاءات الإبراهيمية طول حياته النيرة تشمله ا(كلماتل" وهي الدالات على العناية القمة التربوية الربانية فيما أمره ربه ونهاه، والدالدالدالدالات
 طبقها، و پأتمهن" هنا كما تعني أن الها أتم هذه الكلمات في إبراهيم تأييداً



وأتمهن اله تتميماً لناقص الإرادة البشرية بعصمة إلهية.
:
 إتمامها ليس إلّا ظرفاً صالحاً لجعل الإمامة، لا نتيجة ضرورية مفرّعة عليه،



فإن الإمامة ولا سيّما هذه الكبرى ابتلاء عظيم بمسؤوليتها الكبرى،
 وأتى بها كما أريد منه.

تم "إِنِّ جَاعِلَكَ مما يدل على انحصهار جعل الإمامة بالشه، وانحساره
 دليل أنه جعل في الحال، حيث الفاعل الماضي لا يعمل، وأما الاستقبال فهو مجاز يحتاج إلى دليل وصدق المشتق بمادته ليس إلّا بصادق واقعها في الحال.

والإمامة بإطلاقها هي القيادة الحقة كما هنا أو الباطلة كما وُوَجْعَنَنَهُم
 العصمة من القيادة فإن إبراهيم معصوم حينه بأعلى درجات الني لا يجعل قيادة روحية بانتصاب لـمن هو دون العصـمة، فإنه قد يُـخطئ أو يقصّر أو يقُصُر، فكيف يأتمنه الهُ على قيادته للناس؟!

بل وليست هذه الإمامة هنا هي الرسالة أو النبوة، فإنهما مجعولتان له
 فكيف يجعله صاحبَ وحي وهو رسول، كما وهو الآن في مختم عمره وقد
 -



فلأن الإمامة هـنا هي بعدل كامل العبودية والنبوءة والرسالـة الـة والنـبا
 بين المرسلين دون سائر الناس فحسب، حيث الإمامة الرسالية على الناس كانت له سابقة، فلتكن الإمامة الحامائلة بعد إتمام كلماتها هي الإمامامة على المرسلين كما مـم على سائر الناس

$$
\begin{align*}
& \text { ( }  \tag{1}\\
& \text { سورة الشعراء، الآية: Ar. }
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة مريم، الآية: } \tag{r}
\end{align*}
$$

 يقول: إن اله تبارك وتعالى اتخذا إيرامثم عبداً تبل أن يتخذه نبياً وإن اله اتخذه نبياً قبل أله


 أتول: ا(نبياً) منا توول إلى النبوءة فبعدما الرسالة نم لم يذكر النبوة بعدما اكتفاء بالخلة.

فكل" رسول - غير أولي العزم الذين دارت عليهم الرحى - هو إمام


جعل اله كلًّا من أولي العزم إماماً لسائر الرسل والنبيين مانـ



نم الرسل الإسرائيليون بين الإمامين: موسى والمسيح، مـم كذلك أيمة





 رسالات مي الإمامة المحمدية السامية، المنقطعة النظير بين ملاء العالمين، من الملائكة والجنة والناس أجمعين، كما ييّنها هكذا أمثال قوله تعالى : "إلِّذ



محمد

$$
\begin{align*}
& \text { (1) : سورة مود، الآية } \\
& \text { (Y) } \\
& \text { (Y) } \\
& \text { سورة آل ممران، الآية: A1. } \tag{£}
\end{align*}
$$

المرسلين والنبيين، وإمام على أولي العزم من الرسل نوح وابراهيم وميم وموسى وعيسى، كما وهو إمام على الأئمة الالتني عشر من عترته المعصيومين سلام اله عليهم أجمعين، وإمام على كافة الكروبيين
 المحمدية، ولا اللدنيا الرسالية لغير من دارت عليه الرحى من الرسل. أجل! وإنها لا تعني أية إمامة رسالية بدرجاتها، لكي تطرد الـيا رسالة
 عهد الإمامة الوسطى كما لإبراميم، وبأحرى العليا كما لمـحمد
 . ${ }^{\text {فَوْكَ }}$
 الفطرة الإنسانية - المعبر عنها بفطرة اله - يناله كل إنسان، وعهد العقلية الإنسانية يناله كل عاقل، وعهد الشرعة الإلهية يناله كلّ مؤمن، وعهـد
 الإمامة بين المرسلين لا ينال الظالمين، مهما كان ظلماً سابقاّ مغفوراً.

 الحال والاستقبال، فليكن من يُجعل إماماً غير ظالم حال جعله وحتى آخر

 والاصطفاء؟!.

إذاً فلتشمل (المشركونه كل الموحدين النين كانوا مشركين، ثم آمنوا وأصبحوا من المقربين كسلمان أمن شابهه من ا"فاضل المؤمنين •
 وأَلّْلِمِينَ

حال.

حين تكون الإمامة المطلقة التي تقتضي الاصطفاء المطلق بين ملا العالمين.
 الصطفائه بالرسالة، فبأحرى ألا ينال أمثال الـخلفاء الاء الثـالائة، أن يحمملوا

فالإمامة التي هي عهل خاص رباني هي القيادة الروحية، مهما حملت الرا
واقعياً كما هو شرعياً - القيادة الزمنية.
 أئمة يحملون شرعة الهُ بذلك الانتصاب الخاص بعهد خاص .

 المنتقصون الكلمات المبتلى بها، ولأن الابتلاء لإبراهيم بتلك الكلمات يحلق على كل" حياته، فإتمامها كذلك حذو النعلى بلا بلالنعل . فكل" من انتقص كلمة من هذه الكلمات طيلة حياته، انتقاصاً في عِدَّتها


ومن أشرٌ الانتقاص هو الإشراك بالهه فكيف يجعل إماماً - بهكذا إمامة أم فوقها وهي المحمدية - من عبد وثناً ردحاً عظيماً من عمره.
 الكلمات المححلّقة على مثلّث الزمان، يمنع منعاً باتاً عن جعل تلك الإمامة

الكبرى
ولـم تقل (ينال عهدي العادلونه لأن العدل مهـما كان ظرفآ لتأمل
 الكلمات في مثلث أزمنة الحياة، حيث يراد هذه الإمامة الخاصاصة . إذاً فكيف يحل الإمامة المحمدية وهي المطلقة القمة، من عبد وثناً فيما مـضـى، لا وحتـى آدم الـذي عصـى ربـه فـغـوى، ولا ذا الـــون إذ ذهـب

مغاضباً . . .


 مطلقة، وإنما هو سلب لأهلية هذه الإمامة عن الظالمين، لا وإنبات للزوم
 الإبراميمية لمحتمد اكتُفي بعصمتها .
فإنما پأبطلت هذه الآية إمامة كلّ ظلم إلى يوم القيامة فهـارت في الصفوةل(r) وهم المصـطفون حين جعلل الإمامة حتى الموت، مهـما زادت
(1) (1) سورة النمل، الآنياء، الآية: £ع. AV.
 الامامة قال : كنا مع الرضا پ.



الصفوة العليا صفوة في ماضيها، كما في حالها واستقبالها بأدلة أخرى. ا'جل قد يمنع الظلم الماضي من عهد الإمامة إذا كان من كبائر الإتم والفواحش ومن أكبرها وأفحشها الإشراك بالله مهما كان مخفوراً بالإيمان،
 الأشراف، يمنعان انتصاب من كان مشركاً لمنصب الإمامة، مهما أصبح من الام أعدل العدول، كما والغضاضة الشركية السابقة تمنع المأمومين عن الائتمام


سوى القيادة الروحية العليا وهي إمامة الأمة)

 =
 مذه الآية . . .
(1) روى الثيخ في أماليه بسند متصل عن عبد الشا بن مسعود والثـافعي ابن المغازلي في المناقب






 ومن نم تال النبي
 وممن أخرجه عن ابن مسعود المير محمد صالح الح الترمذي الكـير الكشفي في مناقب مرتضوي ص (を) إيراميم الإمامة لنريته لا تصل إلاً لمن لم يسجد لصنم تطّ ومن نم جعلني اله نيياً وعلياً وصياً

العدالة، بل وماضيها كما في حاضرها، حتى تحل في ظرف ظريف طريف حفيف في ميلث الزمان لكلّ أبعاد العدالة.

مطلق الإمامة الشامل لإمامة الجماعة وإمامة القضاء وإمامة التقليد، لا يقتضي هذه المرتبة القمة من الاصطفاء، ولا تعني الإمامة في الآية مطلقها


أو ناس خاص، كما وأنها فيها بعد الرسالة والنبوة.
فمن يحمل قيادة الأمة الإسلامية ككلِّ بعد إمام الأئمة محمد الآلا من أصفى الأصفياء كما محمد


 تم النسبة بين هذه الإمامة والنبوة عموم من وجه، فقد يكون نبياً وليس



 العزم
وترى الخليل تطلّب من ربه الإمامة المـجعولة له للبعض من ذريته:

 دركات الظلم، ناحية منحى كل" درجات العدل في حياة الإمام كلها، وذلك
 حَذْوَهُمُ من أئمة الإسلام المعصومين، فلا تشمل - ولأقل تقدير - مثل آدم،

الذي عصى ربه قبل رسالته فغوى، مهما اجتباه ربه - بعده - فتاب عليه
وهدى.
ومن ميّزات هذه الإمامة أن ليس يختص وحيها بالعلوم والمعارف بل





. قبل الإمامة - ذلك الإطلاق يخرج كمثل آدم
وفي رجعة أخرى إلى آيـة الابتلاء:
("وه اذكر يا إمام أئمة الهـلى، الرسول المصططفى، (ااذكر)" ذكرى من
 تكون على أهبة لابتلاء أشدّ وأقوى لإمامة هي أشمل وأنبل وأعلى، اذكر


على العالمين أجمع - كما جعله. !
 لك وتتمه أنت، وأين كلمات من كلمات؟



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الانيباء، الآية: Mr. } \\
& \text { (Y) سورة طه، الآية: Yو }
\end{aligned}
$$

جعل لك من ذريتك أئمة يحملون أمانة إمامتك ككلّ وكما يبدو من آية التطهير، الجاعلة طهارتك القمة لأهل بيت رسالتك القدسية وهـم الأئمة
－الاني عشر عه⿰亻⿱丶⿻工二力
 ولمـحمد
 وعمليّا في كل＂الحقول المعرفية والعملية، دون إبقاء لكلمة يبتلى بها إلّا وأتمها كأتمّها حتى نال الإمامة الكبرى． ولئن نال الخليل مرتبة الإمامة بعد العبودية والرسالة والنبوة والخلة كما تناسب إمامته، فقد نال الحبيب الإمامة الكبرى بعد أن أصبح أوّل العابدين ：




وترى الخليل－بعلُ－يتطلًّب من ربه إمامته للبعض من ذريته دون شرط
 هو نفسه بكلمات، فكيف يدعو لذريته دون ابتلاء！．



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأعراف، الآية: } 10 \wedge \\
& \text { (Y) سورة الزخرف، الآلآية: (Y) } \\
& \text { ( } 11 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة النساه، الآية: } 70 .
\end{aligned}
$$




يُجعل إماماً.
 رغبة امتداد الإمامة في ذريته فسألها لهم ربه؟ ولا ورائة فيها ، ولا تقدم لها
فيهم لأنهم - فقط - ذرية!.

نقول هنا : إضافةّ إلى أن امتداد الشخصية - زمنية أو روحية أماهيه؟ هو رغبةٌ فطرية، أودعها اله في فطرة الإنسان، تنمية للحياة، ومضياً في


 دونما فوضى جزاف، ودون سلب لغير ذريته، ومن نم فدعاوٌه - كسائر فعله - إنما هو بإذن ربه ودعائه - قضيةً التسليم المطلق لـن وحياً من ربه أن من ذريته من إسماعيل من يأهل لتلك الإمامة .

 لسائر الأجيال في هذه الإذاعة القرآنية العالمية، وليس تفهيماً لإبراميم، العارف شروطات تلك الإمامة الكبرى كما لمسها في نفسه.

فطالما يدعو إبراههيم إمامته للبعض من ذريته، ولكنه يشترط شرط إتمام نفس الكلمات، مما لا يحصره في ذريته، اللّهم إلّا بما أوحى إليه ربه، ألًا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الشعراء، الآية: Yا } \\
& \text { (Y) سورة التحريم، الآية: } 7 \text { (Y) } \\
& \text { (Y) سورة البقرة، الآية: 1YA. }
\end{aligned}
$$

يصلح لشُروطاتها إلّا بعضٌ من ذريته كمـحمد وعترته المعصومين شِ
أجمعين
 فتراه أراد الظالمين منهم فقط ترجيحاً للمفضول على الفاضل! أم عنى



 الانتقاص في الكلمات المبتلى بها هكذا إمام.



 |l|







 الكتاب والسنة بأن للقائل مقام جمع الجمع فلا مشكلة له في هكذا استعمال

جامـع بين شتات، وذلك من اختصاصـات الكتاب والسنة، اختصـاراً في التعبير، وعناية للمعنى الكثير كما وتنحل في اصطلاح من يقوم لما يستعمله من ألفاظ كلّ المعاني

 فمختلَف التفسير لمثابة مختلِف عن تفسيرها المعني منها دون أية حجة لواحد من معانيها، وهي
1


 ونلائين مهما اختلفت عنايتها في درجات، وأين هي من معنى واحد لا دليل له، وهو في نفس الوقت خلاف الفصيح بل وغير صسحيح! الـا أجل إنه 1 - مقام الإسلام ومنطلِّه، ومَقام المسلمين بكلّ انطلاقاتهم

الحيوية السامية.
Y - ومرجعهم حيث يرجعون اليه في مشاكلهم الروحية والجماعية
أماهيه؟ (لالا يقضون منه وطرآ"(Y)

 والتفرّقات .
$\qquad$
. . كما يروى عن باقر العلوم
سورة الحج، الآية: YA.

ع - وممتلئُ مجدهم بجمعه الحافل الكافل لحلّ كلّ المشاكل بتشاورِ
وتحاورِ مليء بما يغنيهم.
0 - وملـجؤهـم في مـخاوفهـم عن مفازاتهـم في سياساتهـم الزمنية
والروحية، وسائر حاجياتهم الحيوية.
 من مـختلف الألسن والألوان من مشـارق الأرض ومـغاربها، من كلٍ فـج

عميق
V
استقبالآ لقبلته الواحدة .
1 - ومتابهم عن ذنوبهم فردية وجماعية، فإنهم فيه من ضيوف الرحمن
وحاشاه أن يرجعهم خائبين! .

9 - ومححل توابهم إذ يتيههم الله بزيارته حقها كما وعد عباده الثائِين إليه

- التائبين
- • - ومنتبهاً لهم عن كلِّ غَفَاتهم وغَفَواتهم، وليشعروا ماذا عليهم في مسؤولياتهم الإسلامية الهامة .
 والـمادية، من مشارف بئره العظيم، بـدِلاء التضـامن والتعاضـد الأخوي

الإسلامي

- اY - ومجتتمع مياه الحياة في كافة الجنبات: العلمية - العقيدية -

الأخلاقية - العبادية - الاقتصادية - السياسية والعسكرية أماهيه.





و(الناسه كلّ الناس هم المِّخوَر الأساس في مثابة البيت وأمنه والقيام


الجماهيرية.


 أقل بكثير من غيره على طول الخط.
والبيت منا (مثابة وأمنا"، لا يخص الكعبة المباركي

 الشمولية.

 تشريعياً بعد أمنه تكويناً وتشريعاً، فما هو مقامه المأمور باتخاذ مصلّي منه؟.

 مسرحها ائتي عشرة آية، من أبرزها - المعروف بينها عند الكلٍ - هو مقام

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) (Y) سورة المائدة، الآية: } 90 . \\
& \text { (r) } \\
& \text { (£) سورة آل عمران، الآية: qV. }
\end{aligned}
$$

إبراهيم - موضع قدمه من الحجر الموجود في المقام حيث هو الآن، إذ أثرت قدمه المباركة حين كان يرفع القواعد من البيت، وحين أذن في الناس

بالهج
 لمقام إبراهيم أبعاد، كذلك اتّخاذ مصلّيَ منه له أبعاد، أوسعها مقام
 ابتداءٌ من البيت نفسه وإلى كلٍ أنحاء العالم.
 البيت، ثم المسجد الحرام كله، نم مكة كلها، نم الحرم كلّه، نم المشاعر

كلّها، فإنها كلّها مقام إيراهيم.




 فائُّر فيه تلماه، والحبر الأسود ومتزل إسماميل.








 مسهما من ذي عامة ولا سقيم إلآلا شفي .
 دبراً، ولا (إلى مقام إبراهيم") وكيف يُجعل خلف المُصلِّيْ .
 المقام - وطبعاً حيث هو الآن وكما كان - وليست تبعيضية فإن كلَّ المقام لا يسع لمصل" واحد فضهلا عن بعضه ولجموع المصلين! .

ذلك بيان ظريف لمبتدأ الصلاة الخاصة - دون كل" صـلاة - فقد يشمل
 وحيالآ بعيدآ لإطلاق وْيْن نَقَرِهُ تم المنتهى - طبعاً - هو منتهى المسجد



ومستفيض النقل عن الرسول


فمما روي في (اخلف المقامه ما في الدر المتور 1 ا 1 : ا أخرج مسلم وابن أبي داود وابو نعيم في الحلية والبيهقي في سننه عن جابر أن النبي في

 الهُ ذنوبي كلها بالغة ما بلغت وفيه أخرج الأزرقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذّه قال قال رسول الش 艮



 إعادة الصهالاة.



 قدام المقام إلى البيت؟.
ولأن خلف المقام أقرب مقاماً في وِيْ نَعَارِهِ إلى المقام، فليقدم على جانبي المقام، ولكلٍ منهما مقامات حسب مختلف المقامات.




المقام" حيث المدار هو صدق (إِين نَعَارِ
وهو يشمل كلَّ اضهلاع المقام سعة المسجد الحرام إلاّ ضلعه القِبلي، نم
 مهما لم يشمل (اعند المقامه كل" السطح اليميني واليساري. فخلف المقام نص في جعل المقام إماماً كإمام، وعند المقام يعمّه

 فمن الأضلاع الأربعة للمقام يبقى الضلع المواجه للكعبة حيث لا يصح =
 بذلك ركتني طواف الففيضة .


 عدل مقام إيراميمه (الكافي \&: عYع والتهذيب 1: ع10).

أن يتخذ مصلى إذ يستلزم استدبار الكعبة، تم الأضلاع الثلانة الأخرى هي

 والحيال البعيد عن المقام، مهما بَعُدا عن خلف المقام الما وحياله حسب
 الحرام إذ لم يذكر هنا متههى آخر، فلو كان لذكر كالمبتده! . وترى إن نسي الصلاة خلف المقام حتى تضى مناسكه كلها آو بعضها، عليه أن يرجع فيصلي خلف المقام؟ طبعاً نعم إن أمكن (ايرجع إلى المعام


ولكن يصلِّي حيث يذكر||(1)


 المقام، أم وإذا رجع في سفرة أخرى يقضيهما الا

 الحدمـا الصفا والمروة نم طاف طوان النساه ولم يصلّ ايضاً لذلك الطوران حتى ذكر ومر بالأبطع؟ قال: يرجع إلى المقام فيهلي ركتينين


 (Y)


'مُمَىَّهِ ما أمكن دون عُسْرِ ولا حرج، والجمع بين مـلاة الأصيل والوكيل .يجمع بين مختلف اللثليل
وهنا ويلات من مختلفات الروايات أن فلاناً وفلاناً سألوا النبي

 وأعرف من الرسول (1)
 الخطاب: يا رسول اله
 كلا ! إن المقام هو المقام الآن كما كان دون تحوّل ولا تحويل ولا تخويل في تحويل، كما البيت هو البيت، والمشاعر هي المشاعر، والحرم هو الحرم.
ولأن المطاف يتسع حسب اتساع الطائفين - والى خلف المقام بقليل أو كثير - فحتى لا تكون فوضى الصـدام بين الطائفين والمصلين، قد تلمح
 المصلّى من المقام مرحليّ لجمهرة المصلّين كما المطاف، فليتقدم المطاف على المصلّى، وعلى المصلّين أن يتخذلوا من مقام إبراهيم مصلّى اللى آخر المسجد الحرام بصورة مقررة محسوبة على الجميع، حيث لا يضيق المطاف

على الطائفين.
اللر المنور 1 : 19 - أخرج الطبراني والخطيب في تاريخه عن ابن حمر أن عمر قال: يا



فالإسلام بكلٍ مقرراته نظام، ولا سيّما في القرارات الجماعية تحستباً


(r) لِّنَاِي ${ }^{\text {(r) }}$

فليكن المطاف والمصلّى بحيث لا يكون صدام واحتدام بين الطائفين
 المصلين، مع تقدم الأوّلين حسب الحباج الحاجة الضرورية لصالح الطواف من متّسع المطاف.
ولو أن المططاف احتل - يوماً مّا - المسجد الــا


 الزحام - كما المطاف - تقديماً للفرض على النفل كما قدّمه الشه(r) نم وفي رجعة أخرى اللى الآية مسائل :

الأولى: لو تحوَّل المقام إلى غير مقامه الآن، لم تتحول الصـلاة خلفه عما خلفه كما كان حيث المقام لا يختص بذلك الـلك الحجر القابل للتحول، بل بل هو مقامه من أرض المسجد الـحرام إلى تخوم السماوات وات والأرض، وكا وكما
 الأرض هي علامات، وليست هي - فقط - الأصل في مسرح الأحكام.
سورة المائدج، الآية: : MA.
 كأمول لأحكام صلاة الطوان.

الثانية: المأمور بالصلاة خلف المقام أم عنده هو هو المكلف بطوافها، فلا يستنيب فيها مهما كلف الأمر، إلّا إذا لا يستطع أن يأتي بالأمر، علراً

 تطبيق الأمر، إلآلا أنها لا تسـمح للاستنابة، قصوراً عن الإجادة أم تقصيراً

تم الاستنابة في الواجبات هي خلاف الأصل حتى عند الضرورة حيث

 خارج لا يسطع على العودة.



 تعلمه حَرَج، صـلاهما حيئما كان واستناب. فالأمر الذي لا بدَّ منه هنا كضابطة أن عليه نفسه ركعتي الطواف كما
 كيف تؤدى الصلاة؟.
الرابعـة: لا تجبب في ركعتي الطواف رعاية عدم تقدلُم النساء على الرجال، قضيةَ تضيُقها مكاناً وزماناً، ففي رعاية المكان وكان والزمان، اللى رعاية
عدم التقدُّم حرج فلا وجوب.

وأخيرآ ذكر مصلى المقام مما يدلّ على آن صـلاة الطواف فريضة كسائر ما يذكر من فرائض الحج في القرآن، ولكنها ليست ركناً كسائر أركانه.

نم والتفصيل إلى سائر المفصلات المخخصصة لهذه الفروع، فإنما علينا
أن نلقي إليكم الأصول وعليكم التفريع(1)



فالرُكع السجود فيهما هم المصلّون - ككلّ - طائفاً أو عاكفاً أو قائماً، ثم الطائفون هم المسافرون لقرنهم في آية الحج بالقائمين، أم هم أعمّ منهم
 بالطائفين هو أوسع من معناها، كما والعاكفين - علّه - أعمّ من المقيمين والمعتكفين في المسجد الحرام والقاعدين فيه، فقد شملت الآيتان كلّ عابد
 فإنه أيضاً عبادة، والتطهير المأمور به هو - ككلّ - تعبيد الكعبة المباركة بما
 وطقوس التوحيد، فيعمُ تطهيره عن كلٍ الأرجاس ظاهرة وباطنة.
 ملابسهم وأبدانهمّ، وطهارتهم عن الأحداث، فمثلث الطهارة قد تعني ضـمن (المعني من \$(\$)

 النفاس المشركين فأوحى اله إليها قرّي كعبتي نإني أبعث في آخر الزماذ تومأ يتظفون بقضضبان الشجر ويتخللون.
سورة الحجّ، الآية: צ٪.


 وتطهر.

ولأن أظهر مصاديق وبيتََِهِ - الموسَّع إلى المسجد الحرام - هو نفس الكعبة المباركة، فقد يظهر من الآية جواز الصلاة في جوف البيت، وأما
 وكيفما توجهت في جوف البيت كنت متجها إلى القبلة لأنه كله قبلة من
 فليست صلاته إلى القبلة فلا تصح، إلاّ مستقبلاً لسائر الأشراف.
 البيت والمسجد الحرام، حيث الشطر هو الجانب، وهي تعني شطر المسجد الحرام.


: (4)




فقد تطلَّب أمنه في حَقْلَي التكوين والتشريع كما شرحناهما في آية
 إلى أهله المؤمنين وَوَّن كخَّهِ ولكن رزقه بدعائه ليس لينجيّه من عذاب اله


$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة الحج، الآية: M9. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

( (Y) تفصيل البحت عن موتفي الدماين نجلده في تفسير آية إيراميم.

.الحرم كما دعى الخليل فأعطاه الجليل الطائف لتكون من رِزْقِ الحَرَمر"

(أيمة الهدى
ولقد تصبغ دعاء إبراهيم لأهل البلد الحرام بما صبغه الهُ من قبل



ولكن يبقى هنا مـجال السؤال: هـل إن طلب الرزق للمشرك ضـمـن









 تُبارك لهم في صاعهم ومدُمم وئمارمم، اللهم حبّب إلينا المدينة كما حبّبت إلينا مكة، واجعل ما بها من وراء الخم، الني حرمت ما بين لابتيها كما حرمت ملى لسان إبراميم الحرم
وفيه أخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول اله اله

 اله سورة التوبة، الآية: عال

فإنما حصر الخخليل دعاءُهُ في المؤمنين حائطة على مرسوم الدعاءه

 ولكن كيف؟

 الرسول

ذلك وإلى رسم راسمب لمشهـد تنفيذ الخليل بإسماعيل لأمر الجليل


: أْلِّلِيهُ

 إلى السماء السابعة، وكذلك من تحتها، عمود مستقيم يربط أعلى النُقُطُط من : الكون إلى أدنا
 إلى تُخوم الأرض السفلى، وأعلاما يلي العرش البيت الميت المعمور، لكلٍ بِّ بيت
 تُخوم الأرض السفلى، ولكلٌ بيت من أهل السماء ومن أهل الأرض من يعمٌّره كما يُعمتر هذا البيت(1)
 اليتر . .
عن الصادق ?

وقد يعني البيتُ المعمورُ - حيث يلي العرش - سدرة المنتهى، التي

 البيت الأقصى في أقصى الكون في سلرة المنتهى
وهكذا يحق لخاتم النبيين وأشرف الخلق أجمعين أن يطوف البيوت الخمسة عشر بأهليها، وكما قال
ميادين فيها خَلْقٌ كثير . . . . .

لقد رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسـيماعيل بما بوأِاً له ربُّه مكان


بوّأه له بما أوحى إليه هندسة المكان ليرفع القواعد عليه كما هندسه

إذ لم تكن له - حينذاك - قواعد ولا أعلام، إلّا بذلك الإعلام من اله
الملك العلّيم (ع)
(10ع:1) =

 سورة الإسراء، الآية: 1 . 1




 إيراميم
 كانت قائمة إلى أيام الطوفاذ فلما فرتت الدنيا رنع الش تلك القبة ويقي موضعها لم يغرق =

وإن هذا البيت المبارك - قبل أن يضع إبراهيم القواعد منه - كان بيتاً بأعلام أحياناً ودون أعلام أخرى، كيف لا و وإنَّ أَوَلَ بَيَتِ وُخِّعَ لِلنَّاسِ كَلَّنِى

 البيت، وقد كان بيتاً منذ آدم، مطافاً له ولنريته، بل ومنذ كانت الا خليقة على على وجه الأرض ووجوه السماوات السبع والأرضين السبع



إذا أفطر قال :
(اللّهـم كك صُمْنـا وعلى رِزْقِكَ أفطرنا فتقبَّل منا إنك أنـت السـميع

- ${ }^{(r)}{ }^{1}$

我

 المسؤول هنا هو غاية التسليم، وهي لا تحصل إلّا بعد العروج اللى معارج
$=$




 سورة آل عمران، الآية: 97 الآلا


الإيمان، وممـا استجاب لههما ربهما عن سُؤل الإسلام:

(1) (1) آلْ

ولذلك الإسلام درجات تدرَّج إبراهيم إلى ما دون العليا منها، فإن
محمداً أوّل من أسلم:
 لتكون زمنية وقد كان قبله مسلمون كابراهيميم وإسماعيل ومن أثبه، فهي ألولية في اللرجة، وآلإيمان من الإسلام بمنزلة الكعبة الحران مكام من الحرم في الحرم ولا يكون في الكعبة، ولا يكون في الكعبة حتى الالـي يكون في الحرم||(r)
ولنلك الإسلام ميزات عن مطلق الإيمان وسمات، فلا يلبس الإسلام

 ولقد قورن مطلق الإيمان بمقارنات الظلم والشرك والفساد والعصيان،
 الإيمان فإنه لكل" المؤمنين بدرجاتهم لذلك يطلب الخليل إلى ربه الجليل أن يجعله وإسماعيل إليل مسلمَين له، بعد كل" درجات الإيمان ودرجات من الإسلام.


وهم أهل بيت الرسالة المحممدية، فالرسول فيهم هو محور الدائرة، وذوره
 لم يمنع سؤاله أن يكون محمد آوّل المسلمين الان



ولو أنه إسلام قبل الإيمان أم إسلام الإيمان، لم يكن يسأله من ربه، بل كان يفعلهُ لأنه من فعله، فإنما الإسلام المسؤول هنا هو قمَّة التسليم بما آمن وأسلم، توفيقاً من الله.

وهكذا نرى ذلك الإسلام أنه من حَصائِل الإيمان، كلُّ درجة منه حصيلة



مُمُمِلُونَ| (8)
كما ويوصي الْمُصططين من عباده أن يكونوا من المسلمين : وإنَّ ألمَّ

تم ولا تسمع أحداً من النبيِّن يُؤمر بالإيمان، اللهـم إلّا بالإسلام، اللهم
إلاّ شذراً في عرض إيمان المؤمنين بعرض الرسول تَلْفيقاً رفيقاً بينهما :


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) سورة البقرة، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة النساء، الآية: وها (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة البقرة، الآلية: الآلان. }
\end{aligned}
$$




بالإسلام ومرتبطون بالإسلام! .

فذلك بدرجاته إسلام، وقبله الإيمان بدرجاته، نم قبلهما إسلام لمّا


 من إسماعيل، فلا تشمل الأمة الإسرائيلية حتى المسلمة منهم لأنهم من


 ولثن خُصَّت بعدولهم فليس كل" العدول مسلمين بذلك المعنى الرفيع، نم كماذا تختص بهم وممّن سواهم مسلمون أرقى وأجلّ من جُلِّه؟. إذاً فهم مسلمون خصوص من ذرية إسماعيل، والمعصصومين الأربعة


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الآية: MA0. } \\
& \text { (Y) (Y) سورة آل ممران، الآلية: } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

 طريل يقول فيه .. . تم اخبر عن مذه الالامة وممن مي وانها من من ذيرية إيراميم ونرية إسماميل




إسـماعيل هـم على هـامشها؟ إلّا إسـلاماً أدنى مـمّا لإبراهيم وإسـماعيل والمححمديين المعصـومين، هو إسلام يحصل على ضهوء الصا الصـمود والرُّقي فلماذا يسأله لها ولهم من الش؟
فلا بدّ - إذاً - أنه إسلام العصـمة القمة المـرموقة ولّمّا يصلا إليه إذ
يرفعان القواعد من البيت.
 توبة رجوعاً عليهم برحمة خاصة تضـمن لهم كامل الإسلام .


أو يتوب على عبد رجوعاً برحمة خاصة تَعْصِمُه وتُسلِّده عما لا يحمد،


 - توبة اله على أصفى المصطفين
 الله مناسكنا كما هي، كان بإمكاننا تطبيقها كما هي، فتصبح حبا حجة مقبا
 والإراءة المعرفية تناسب الأولى.
 لملكوتها، بعد هذه التوبة التي توصِّل إلى الملكوت الـي

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) سورة الإسراء، الآلاي: VE. }
\end{aligned}
$$



 بدعاء ثان، ولقد سمع الله دعاءه في إسماعيل كما في الأصل العبراني من

تكوين التوراة:

 اولإسماعيل سمعته: - إبراهيم - ها أنا أباركه كثيراً وأنمٌّيه وأثمره كثيراً وأرفع مقامه كثيراً بمحمد واثني عشر إماماً يلدهم إسماعيل وأجعله أمة كبيرةا لا

وفي التككوين |Y Y Y Y Y . . . وابن الـجارية أيضـاً سأجعله أمة لأنه نسلكه.

وقد سُمي إسماعيل به لأنه مسموع الرب في ولادته وفي نسل أمة مسلمة من ذريته.

وفي الأصل الانقلوسي من آنِبئِت هَيِّلِّه: وحي الطفل : شَبُوِياه شاباه بهَهْيا شَعْطاطابا لأزْعابِيا وو رهَابَاه دعبدا تِشُوباه ويرحم إباطابا علْ بُوخَرا
حيبياً :

يأسر أعداءَه - محمد الملكور قبل - في ساعة جيدة في أرض مرغوبة
ويرحمه الله مناك إجابة لدعوة إيراهيم لإسماعيل . ذلك - نم نجد التوراة تبشر في آيات أخرى أن ذلك الموعود من ولد

قيدار بن إسماعيل في عدة تصريحات(1)

=


العرب ويلادمم الجزيرة العريية) (اشعياء 17 : Yا 17).
 ذلك تصريحات لطيفة بشأن الرسول المبعوث من نسل قيدار بن إمساميل، ترنمات من أحالي

جبال مكة وصرفات ومنى والمشعر الحرام في حح البيت.


البحر ويا ملكه ويا أيتها الجزاتر وسكانها اليانـا
 وني بعض التراجم (1) تأتي مذه الآية مكذا : يسبحون الرب تسبيـاً جديداً ويبقى آثر سلطانه


قاثلًا :
"اقومي استنيري فإن نورك قد وافى ومجد الرب أشرق مليك (1) ما آن الظلمة تغشى الأرض
 نورك والملوك في ضياء إشراقك (Y) ارفعي طرفك إلى ما حولك وانظري كلهم قد اجتمعوا





 الرب إلهك ولقدوس إسرائل لأنه قد مجدك (Q) وينو الغرباء يبنون أسوارك وملوكهم يخلمونك لأني في غضبي ضوربتك وفي رضاي رحمتك (1 (1) وتنفتح أبوابك دائماً لا تغلفت
 لك والأمم تخرب خراباً (Y) مجد لبنان يآتي إليك السرو والـسنديان والشريين لزينة مقدسي
(1) (مذه ترجمة القسيس اوسكان الأرمني في ترجمته لكتاب اشعياء المطبوهة IVYY في مطبعة انتوني بورتولي وتد ألفها في IT77 - أي قبل IV سنة من طبعها).

وقد يُروى عن النبي الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينة وسأنبئكم بأوّل ذلك دعوة أبي إيراهيم وبشارة عيسى بي ورويا أمي التي رأت وكذلك أمهات النييين يرين|(r)"
 واحد فإن: أولنا محمد آخرنا محمد أوسطنا محمد وكلُّنا محمد صلوات عليهم أجمعين.
 وكتابيات أخرى.



 وآتي بالفضة بدل الحلايد وبالنحاس بدل الخشا




 يدي الذي أتمجد به (Y) الثقليل منهم يمير ألفاً والصغير يصير أمة عظيمة. أنا الرب أهرجل

> ذلك في ميقاتش (YY).


 المصلر أخرج أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهي في الدي الدلائل

عن العرباض بن سارية قال قال رسول اله وفيه أخرج أحمد وابن سعد والطبراني وابن مردويه والبيهقي عن أبي أمامة فال قلت يا رسول الش

 المقدَّم على التزكية كما منا، أم هي المقلدمة عليها كما في الثبلات الأخرى،
 فلماذا تتقدم التزكية ثلاثة أضعاف تقدم التعليم عليها؟ علَّ الأضعاف في التزكية للتأشير إلى أهميتها، حيث التعليم ذريعة إلى


 يقذفهُ اله في قلبِ من يُريد أن يهليها .

وَإِنَّ
 يرغب عنها إلّا من سفه نفسه: حملاً لها على خفة العقل والإدراك، فالنفس الإنسانية فطرياً وعقلياً راغب إلى هذه الملة المسلمة الحنيفة الحنه فلا يرغب عنها إلى سواهها إلاّلا من حمل نفسه على التنازل عن ذاتيتها، استخفافاً بها وتغرُّاً عنها






 وسعى له سعيه، ومتى اصطفيناه في اللدنيا؟:

## :

وعلّه إسلامه بفعله لما أُمِر به قبل إسلامه المطلوب من ربه حين دعا

فهناك إسلام قضيةَ كمال الإيمان، وهنا إسلام قضية الأمر الخاص،
 القواعد من البيت، وقد يجمع مراتب الإسلام حديث قدسي يذكر عيشاً
أهنى وحياةً أبقى(1) .

في البحار عن إرشاد الديلمي تال الها مبحانه: يا أحمد مل تدري أي حيش أمنى وأي حياة
أبقى














 واججل قلبه وامياً ويصيراً، ولا أخفي عليه شيئاً من جنة ولا نار، وامرّفه ما يمر على الناس

وَآَنْرُ تُسْلِمُونَ
 تم وهذه هي ملة الإسلام في توحيد العقيدة والعمل .


: مُسْمِمُونَ
هنا في ذكر إسماعيل في عداد آباء يعقوب دليل السعة في لغة الأب فهي تختلف عن الوالد، فأبوه آزر في آيات ليس والدَّه، لا سيّما وآنه تبراً من آزر



وإنه لمشههد عميق التدليل - في لحظات الموت - على عُمْقِ عقيدة التوحيد بين آل إبراهيم، فيعقوب - وهو رأسُ الزاوية في بيت إسرائيل - لا

 عنها سكرات الموت، بل هي تشغله عمّا سواهـا .
 =


 لساناً واحداً، واجعل بدنك حياً لا يغفل أبدآ، من يغفل عني لم أبال في أي واد ملك.
سورة التوبة، الآية: le.
سورة إيراميم، الآية: اع .

لهم طول حياته الرسالية، يتلوه جواب حاسـم وانعَبُدُ إلَهكَكَ وَ . . ج أن إلهنا


لَمُ مُسْلِمُونَهُ لا فقط مقرون وإنما إسلام له قلباً وقالباً .
重
: يمْمَ
 ملتها الوحيدة الموحدة المسلمة، وتخلفت عن شرعة اله المرسومة بينها،




اكتسبت.
وليست الأمة في ميزان الله أمة الجنس والإقليم والعنصسر والتراب
 وإنما هي جماعة ذات قصد واحد: خيرأ أو شراً، مهما اختلفت ألفـا أجناسهـم وأواصر الأنساب والقرابات فيما بينهم. أجل - إنها أمة دينية وليست أمة طينية، وعلى هذا القياس فالكتلة


 والطالحات، دونما فوضى جزاف بحساب القوميات والعنصريات أم سائر الصّلات غير الروحية.


قالت اليهود: اكونوا هوداً تهتدوا" وقالت النصارى : اكونوا نصارى





 الإعراض عما يخالف الحق، ويقابله الجنف، فلماذا - إذاً - وّوَمَا كَنَ هِنَ أَلْشُشِكِينَ

علّه لانْهم تمسكوا بظاهر الحنيفية وانتساب النسب إلى إبراهيم الحنيف، فلكي يسلّ عليهم كلِّ تُغرات الجَنْفِ تحريفاً لمعنى الحَنَف يصرّح
 ولقد وصف 中هَيْيفًا


 هِنْ آلُّشْكِينَ كإيضاح يخيّب آمال المشركين الحنفاء الجنفاء! .


 مباس قال تيل : يا رسول الش 艮 سعد بن عبد اله بن مالك الخزاعي تال قال رسول الها سورة آل عمران، الآية:

فلأنَّ الملة الإبراهيمية هي الناصعة بين الغابرين في خالص التوحيد المعروفة لدى الخواص والعوام، لذلك فليُعلن بملَّتهِ الوحيدة الكي الكبرى بين


من لُُن إبراهيم الثى موسى والمسيح والِى خاتم النبيين





 ذريعة للإيمان بالقرآن وكما يروى عن النبي

والإنجيل وليسعكم القرآنه(1)
 ككلِّ.
وترانا كيف نؤمن بعد ما أنزل إلينا - وهو ناسخ - بما أنزل إلى سائر النبيين وهي منسوخة؟.
إنه إيمان تصديق بكل" ما أنزل الله أنه من الهّ، تم وليمان تطبيق لكلٍ في
 لها إذ تبشر بالقرآن، تم ومححور الإيمان هو الإيمان بالش وبرسالاته وانـ واليوم (1) اللر المنور 1: •ع - أخرج ابن أبي حاتم من معقل بن يسار قال قال رسول

(1) الآخر، الأصول الأساسية لكَلْ ليـمان،


 ونكفر ببعض، فلا تفريق هنا أو هناك، وذلك كلمة الإيمان الجاسم الداس




هذه هي قضية الإيمان المجرد عن انحيازات طائفية أم قبلية أما هي من امتيازات جاهلة قاحلة لا دور لها في حقل الإيمان الصالح

 النـازل إلى موسى وعيسى أعلى نازلاً ومنز لآ من النازل إلى إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط؟!.
علّه لأن أهل الوحي هو النازل على إبراهيم، نم تبعاً له ولمن تبعه،
 وحي في درجات وبعض الطقوس، وذلك مُعاكسة لما كان يزعمهُ الهود والنصارى أنهم الأصل في الوحي.

الوحي وسواه، فهذان التعبيران لسلسلة الرسالات الحاملة للوحي - علّها -

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البفرة، الآية: YA0. }  \tag{1}\\
& \text { سورة البقرة، الآية: YA0. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة لقمان، الآية: Ir. } \tag{r}
\end{align*}
$$

للتدليل على أن النازل إلى المرسلين ليس عطية لهم فهم مالكوها، بل هو إيتاءٌ كأمانٍٍ ووديعةٍ مرجوعة بعد تطبيقها، فتلك الوحدة الكبرى بين الرسل والرسالات في أهول الدعايات والاتجاهات، هي القاعدة المتينة الرصينة للتصور الإيماني المسلم السليم، السائرة في كل" الدروب على هدى الـي ونور، التي تجمع كل" الشعوب - بلا تمييز - على درب الإسلام التام والسلام العام، مفتوحاً للناس جميعاً وكلّ العالمين في مودةٍ ووئام، ذلك هو الإِّا الإيمان الإسلام السليم آيّا كان وأيان ومن أيٍّ كان:



中辞 فإنهم لم يكونوا مؤمنين بمثل ذلك الإيمان المجرّد عن حسابات ديلّ ديلةِ فيه، فكيف يُدعون إلى نفس ذلك الإيمان المـجرد، إلاّ قفزة لا تناسب سليم الدعوة والدعاية.
 دون تمييز، ثم وذلك الإيمان المجرد يجرهم بطبيعة الحال إلى نفس ما آمنتم


 بل هو مماثلة في أحل الإيمان، لا الذي يُوْمَن به، إيماناً باله كما آمنتم، وإيماناً برسالات اله كما آمتتم.

 آمنوا بالذي آمتتم به.

 وخروج عن واقع الإيمان إلى اللّإيمان، أم هو أنحس - أحياناً - من الكفر

المطلق!





 آية فريدة في صيغة التعبير، عرضاً جامعاً لما يتوجب الالتزام به على
 صبغة يمكن الاصطباغ بها، ولا أية صبغة!.
 وأخلاق الشا وشرعة اله أم أي فعل لشه، وهي كفطرة اله أدبياً ومعنوياً مهـما كانت أعم منها ومن سائر الصبغة، تكوينية وتشريعية، فهي مفعيا نوعي تعني صبغاً خاصاً إلهياً لقبيل الإنسان وسائر المكلفين، مما لإنـا لإنسان

 وإضافة الفعل إلى فاعله كما هنا تقدُر (من") النشوية، أي: صبغة ناشئة من الش كسائر خلق اله.

فليست من إضافة الصفة إلى موصوفة تقديراً ل(فيا أن تكون هذه الصبغة في اله كسائر صفاته الذاتية، أم (ل"ا حيث تعم ما تعنيه (امن - و - في"،
 إذ ليست لذات اله مبغة وحتى المعنوية، حيث الصبغة حالة حار خاصـة الصّبّغ وليست له تعالى حالة دون أخرى إذ لا حدّ لذاته وصفاته حتى تصبيغ بصيغة! وإنما المعني منها ما صبغ به خلقه.
ولقد صبغ الله الناس كلهم بصبغة الفطرة، ثم العقلية التي تتبنّاها، تما تم شرعة من الدين الهادية لهما، الشارحة لأحكامهما، الشارعة سبيلهما إلى

 - تَقْرُنهُرْ
 وكتبه، وولاية توحيدية ورسالية أما هيه من ولايات إسـلامية، كلّ على درجاته.


 المئلث البارع الذي هو كيان الإنسان كإنسان: الفطرة اله - العقل - شرعة ال山ه! !

> سورة محمد، الآية: IV.

 الإسلامه.


 بعبادته السليمة عن كلٍ إشراك ودون أي عرالك .
 من اله، بمواصفة غالية تجعلها في أعلى قمم الحسن والجمال، وثانياً بإقرار
 لا نعبد إلّا إياه، كحصيلة بارزة لصبغة الله.

فـحذارِ حذارِ في دين الله وشرعته عن كلِ صبغة غير إلهية في قالِ أو حالٍ أو فعالٍ على أية حال، في تكوين أو تشريع أم أية صبغة ربانية. وكما الصبغة المادية تظهر على المصصبوغ كأولى المظاهر، كذلك الصبغة الروحية من طبعها الظهور في كافة المظاهر الحيوية الإنسانية، وقد سُميت بصبغة الله عناية بتلك الظاهرة في مظاهر الأقوال والأفعالن، كما هي في كامنات العقائد والأحوال، فكلُّ إناءٌ بما فيه يرشح، فالفطرة - وهي أعمق أعماق الإنسان - لـمّا تصبيغ بصبغة الله، فلتُصَبَّق - على آثّارهـا النفس بكلِّ جنودها ومراحلها الذيّرة: عقلاّ وصدراً ولبّاً وقلباً وفؤاداً، ومن تم في كافة الحواس ومظاهرها في كافة الحقول، والقلب الفؤاد هو المحور الاأصيل كإمام الأئمة في مملكة النفس الإنساني، حيث پالقلوبي أنمة العقول والعقول أئمة الأفكار والأفكار أئمة الحواس والحواس أئمة الأعضاءلـ . وكلّ صبغةٌ دون صبغة الله هي صبغةٌ إبليسيةٌ مهما اختلفت دركاتها، كما والصبغة الإلهية - في حَقُلِ التكوين والتشريع والتكليف، والواقع الحاصل بينها - درجات.

 صُتْعاهُ
 وأتم وأطمّ حيث تعمّ كل" صبغة ربانية تكّ تكوينية أو تشريعية، ما بالإمكان الالتزام له أو تحصيله حتى يصبح صاحبها من أهل الشا وخاصته وخيرته وحزبه، اللهم اجعلنا منهم بحقهم•

: مُ مُّفِمُونَ
فلماذا المحاجة في الشا: في ذاته وصفاته وأفعاله، في وحيه وآياته، لماذا المحاجة فيه بين من يربِّه دون نكير حسب الأصل الكتابي وصبغة الله،

(1) اللـر المنتور 1: اعا عن قتادة قال : إن اليهود تصيغ أبناءما يهود وإن النصارى تصبغ أبناءما نصارى وإن صبغة اله الإسلام ولا حبغة أحسن من صن الا اللي بعث به نوحاً ومن كان بعده من الأنبياء.
 إسرائل قائوا: يا موسى مل يصبغ ربك؟ فقال : اتصوا الش فناداه يا موسى سألوك مل مل يصبغ


 والنصارى يشتغلون بصبغ أولادمم في سابع الولادة مكان الان ختان المسلمين، بغمسهم في الما الماء
 وكلما استعملوا منه جعلوا مكانه ماء آخر . الا

$$
\begin{equation*}
\text { سورة الروم، الكهف، الآية: •ب. ع. } 1 \text {. } \tag{Y}
\end{equation*}
$$

إن المحاجة في الدين هي حصيلة أحد أمرين : الاختلاف فيمن يُعبد



 المزعومة أو النبوة المممتازة المدّعاة، فرد عليهم هذه التهوسةَ العمياءَ بأن
 الزلفى إليه حسب الأعمال والإخلاص فيها، فمن هو أخلص منا لها معرفياً وعملياً؟.
تم إذا اختصت الهـدى والزلفى بمن كان هوداً أو نصـارى، فما بال
 تتسبون وتفتخرون؟ :

 لِعَفْلِ عَمَا تَمْمَونَ

لقد كان هؤلاء قبل اختلاق اليهودية والنصرانية، فهل كانوا - بعد هوداً أو نصارى؟.

وعجباً من حمقهم في عمقهم أنهم كانوا يتفوهون بهذه الفرية الوقحة


 ولقد كتموا شهادة إلهية تحمل بشارة محمدية: كتماناً عن أسرهـا، ا"م

تحريفاً في لفظها ومعناها لحسرها عن معناها وأسرها عن محتواها فهم أظلم
وأطغى
产




(1) سورة النجم، الآية:











 بَــدِ مَا بَأَّ

















به، سفسطة عارمة تُواجهها حجة صارمة من رب العالمين :


 من المشركين وأهل الكتابين وجهالآل من المسلمين، ولكنما الخطر الحادق
 اللذين كانت قِبْلَّهم تِبْلَة الإسلام لردح ابتلائي من الزمن .

 فإن سفاسف القول وسفاهته من المشـركين وضـعفاء المسلمين كانت أشدلّ خطراً على الدعوة الجديدة الإسلامية في مكة.

فلتُكن الآية نازلة قبل أي تحّول عن القِبْلَةِ المرضية - وهي الكعبة
 مشُركين ويهود وضعفاء من المسلمين، ثم تحول القدس إلى الكعبة المباركة حيث يتبع قالة الآخرين وتقطع آلسنة المشركين.

فالتحويلُ الأوّل هو المحور لهله السفاهة الثالوثية، وعلى ضوئه الثاني قضاء على سفاهة وبقاء الأخرى .
 - التي يعتذر منها هي القدس، إذ لم يكن اتباع الرسول - كابتلاء للمسلمين الـا
 كان مرجواً لهم ينتظرونه ليل نهار كما والرسول

ولم تكن الكبيرة الثقيلة عليهم إلّاّلِّبْلَةَ القدس المتحوَّل إليها من الكعبة
 الثانية، زعماً من بعضهم أن صلاتهم إليها كانت ضائعة.

 فهي - على أي الحالين - ليست القدس، بل الكعبة المباركة، مهما شملت







التي كانت قِبْلَة لهم في العهد المكي، نم حوّلت عنها بعد الهجرة لمصلحة
 الخالدة في استقبال البيت العتيق، وقد دلت على ذلك أحاديث(1)

أم أنها القدس إذ كانت قبلتهم مـنذ بزوغ الإسلام وحتى أثهر بعد الهججرة تم حولت إلى شطر المسجد الحرام كما تدل عليه طائفة أخرى من
 ذلك التحويل، أنها كانت قبلتهم منذ البداية، فهي - إذاً - قِبْلَتَهُم، مهـما كانت كذلك قِبْلَتنَا، فهـم لا يُعارضـوننا - فقط - في شُرْعتنا، بل وفي شُرْعتهم، معارضة ذات بُعْدَنِّ بعيدين عن شرعة الحق التي لا تتحول - في قياسهم - نكراناً للنسخ - آيّآ كان - وهم في الوقت نفسه معترفون بالشرعة




 بيت المقدس ومي قبلة اليهود فاستقبلها سبعة مشر شهراً ليؤمنوا به وليتبعوه وليدعرا بـئلك





 بعد قدومه المدينة ستة مشر شهراً .
وني تفسير البرمان 1: 10^ - أبو علي الطبرسي عن ملي بن إيراميم بإسناده عن
 الثى ييت المقدس وبعد مهاجرنه إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس مبعة أشهر، تال: : ثم

الإبراهيمية المنسوخة في البعض من أحكامها بالشرعة التوراتية، وعارفون التناسخ في التوراة نفسها، وهم الآن يندِّدون بكلٍ نسخِ وناسخِ بعد التوراة!

 أمرأ من شرعتهـم، ولا صراحة في الآيات لإحدامـما بل (سيقولها تعمّهـما مهما اختلفت قولة عن قولة كما اختلفت قبلة عن قبلة، نم الأحاديث القائلة أنه
 العهد من الآيات التالية، لا سيّما بالنسبة للكعبة المباركة .
 لو أن القدس هي القِبْلَة الـمكية، فإنها هي الأصيلة عند الـموحدين والمشركين، فكون القدس - إذاً - هي القبلة المكية هو مثارٌ لسفاهة وسفاسفة القول أكثر من تحويل القبلة عن القدس إليها، ومن ثم فكلٌ من إلّا

المصلر عن ابن مباس آن النبي

 نحو ييت المقدس في صلواتهم ويجعل الكعبة بينه ويينها إذا أمكن لم وإذا لم يمكن استا استفبل
 بالمدينة وكاذ متعبداً باستقبال ييت المقدس استقبله وانحرف عن الكعبة سبعة عشر شهراً أو ستة مشر شهراً
وفي اللر المتور 1 ا: IV0 - أخرج أحمد وابو داود وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم
 واحيل الصيام ثلاثة أحوال فأتا أحوال الصهلاة فإن النبي



لنعلم . . . قد نرى تقلب وجهك. . . لثلا يكون للناس عليكم حجة. . . كلُّ ذلك إضـافة إلى أن مكية الققدس في القبلة هي من المووانع العظيمة لقبول

 إلى القدس من قِبَلها ضـمنها أم لم يتجه، وتفصيل الأربعة الأخيرة تجدهُ عند

آياتها
وعلى أية حال فلقد جاء قومُ من اليهود إلى رسول اله محمد! هذه القِبْلَة بيت المقدس قد فـد ملّيت إليها نم تركتها الآن، أفحقًّا كان
 باطلاّ؟ فقد كنت عليه طول هذه المدة! فما يؤمننا آن تكون الآن على باطلـ فقال رسول الله
 العباد في استقبال المششرق أمركم به وإذا عرف صها المـغرب أمركم به، وإن عرف مـلاحكـم في غيرها أمركم به، فلا تلا تنكروا

تد تدير الله في عباده وقصده إلى مصطالحكم. .
والمشرق والمغرب هنا هما تعبيران عن كافة الجهات الأرضية، لأنهما النقطتان الأصيلتان، فليس المشرق: القدس - فقط - لله، أو المغرب: قِبْلَة النصارى - فقط - لله، بل والجنوب الكعبة فلهُ الْهُ الجهات كلَّها، يحوِّل عبادهُ في صـلاتهم وكل" صـلاتهم أينما يُريد لمصـالح وابتلاءات، كما وألـا وأن أهـل
 (1) مذا من تتمة الحديث السابق عن الإمام العسكري، ومكان النمط . . . أربع عشرة سنة، نهو من القسم الثاني الدال على أن القبلة في مكة كانت مي القدس، ولكن باتجاه الكعبة.

 صراط مستقيم لاتجاه الصـلاة، كذلك الكعبة المباركة صراط مستقيم، بل
 القدس ابتلاء وقتي لمصلحة وقتية وقد مضت.

وقد اختلفت الروايات في عديد الأشهر المدنية لقِبْلَة القدس من خمس إلى سبعة إلى سبعة عشر، ولأن عديد الأشهر ليس مـن صـميم قصته
 في مسرح البحث هو تحويل القبلة، وأن أصلها هو الكعبة المباركة.

ولقد انطلقت أبواق اليهود السفهاء - ومعهم سائر السفهاء من الناس

 تحولت عن القدس إلى الكعبة، انطلقت تلقي في صفوف المسلمين وفي
 الجهل وهو لا يصدر عن مصدر الربوبية، دليلا على أن محمداً لا يصدر عن ربه!.


 كما وأن قبلة القدس كانت خيراً منها - مصلحياً وقتياً كاختبار - أو مئلها في أصل الاتجاه.

سَ سَهِ
آية وحيدة تحمل صيغة الأمة الوسط، لا تشبهها إلآلآية الحج إلاّ في




فهذه وإن لم تحمل صيغة الوسط، ولكنها تواصفه تفسيراً له أنهم هم
 يهودية، خروجاً عن العنصرية والطائفية فيها، كذلك البعيد المدى، الوسيع

 الوسط بين إفراطِ الحياة الجسدانية وتفريط الحياة الروحية، حيث الوسي الوس بينهما جامع لهما مهما كانت الحياة الروحية هي الأصيلة ينهما؟ْ . وهذا مهما كان صحيحاً في نفسه، ولكنه لا يُناسب خلفينه الصريحة
 الوسط لطرفي الإفراط والتفريط، لا أن تكون شهيدة عليهم، إلآل بمعنى
 نِبْراساً لهم في ترك الأنانية والإنية الطائفية، وتحلُّلاً في شُرعة الهُ عن

 الوسطية الإسلامية لأنهما من أمل الكتب السماوية وهي كلّها تحمل الثرعة

المعتدلة الوسط، اللّهم إلّا بالنسبة لإفراط اليهود في الالتّجامات المادية، وتفريط النصارى فيها مبدئياً كنسيّاً - مهها تورطوا في الماديات وأكثر من
 والتفريط يهودياً ونصرانياً من جعل اله! . . . أم هم الوسط بين الرسول والناس، كما يُنادي به الانقسامات الثلانة: شهداء على الناس - الرسول الشهيد على الشهداء، وناس، فطبيعة الحال قاضية هنا باختصاص للشهداء على الناس بهذا الرسول الشهيد عليهم.
فهل هـم - بعلُ - كل الأمة الإسلامية؟ وفيهم بغاة وفساق طغاة! أم وعدول لا يصلحون للشههادة على النـاس! (1) اللّهم إلّا شهادة على الا حق الوسط الاعتدال.
إن نفس الشهادة على الناس كوسط بين الرسول والناس، يحدُّ موقف
 شهادة له لصـالحه كدعاية ذاتية، آم تمثيلاً للكيان الرسولي؟ وهنا اششهد

فـ اشهـدهلا تتطلّب حُضوراً عند العمل أياً كان، حُضوراً ذاتياً أم علمياً،
ولا يتيسر إلّا للرسول





الوسطى ومم خير امة أخرجت للناس .

 لكي تكون وسطاً، وشهادة علبها إلقاء لها يوم يقوم الاشهاد فلا بـّا اولاً من تلقّهـا

وا(شهد لها محصورة في بعديها بالعدول الصالحين من الأمة المسلمة. تم واشهد عليها هنا في الدعاوى، تتطلب العدالة، وليست الأمة ككل" - عادلة، ولا أن الآية تختص الشهادة بالدعاوى.

وا(شهلد عليها هنا في الأعمال، تختص بالصـالحين الداعين إلى الخير

 - إلقاء للشهادة على الأعمال يوم يقوم الأشهاد - يتطلب تلقياً لها لها هنا
 ولا تختص تلك الشهادة بخصوص المعصومين من هذه الأمة!.



 عمّت كلّ المؤمنين، إلّا أن مؤمني هذه الأمة أعلى محتدآ ممن سواهم.
 بعد الرسول لـ
 مراتبه ومراتبهم (r) فلأن العدل في هذه الأمة أعدل منه في غيرها وأفضل، ،

$$
\text { (1) سورة الحديد، الآية: } 19 \text {. }
$$


 محمد
 وجماعة آخرين عن النبي
 المسلمين أو الكتابيين أو المشركين والملحدين، إلّا أن لكلّ شهادة أهلها الخصوص دونما فوضى جزاف.

فمؤمنو هذه الأمة شهداء على الناس شهادة ذاتية بأعمالهم وأحوالهمم، وشهادة على كيان هذه الرسالة السامية، شهوداً منه الرسالي

والدعاة إلى الله منهم شهداء على الناس رقابة على أعمالهم وأحوالهمّ' ودعوة لترقيتهم عن نقائصهـم مـمثلين للرسول

الصالحة .
والأئمة المعصومون منهم - إضافة إلى هذه وتلك - هم شهداء على أعمالهم وأحوالهمه، بل وعلى كافة المكلفين على مدار الزمن الرسالي دون

فأعلى الوسط بين الرسول للرسول يلحق المقصر||(Y)
= درجات كما ييناه في درجات الشهادات.



تجوز شهادته في الدنيا على حزمة بقل .
 نمط الحجباز، فقلت: وما نمط الحباز؟


الوسطى ونحن شهلاء الش ملى خلقه وحججه في أرضه، ورواه مثلك بيد العجلي عن

كما وأن الشرعة الإسلامية هي الوسط المعتدل بين كلٌ إفراطِ وتفريطِ مختلَقَين في كتابات السماء، فنفس تحوّل التِبِلة إلى القدس ردحاً من الزمن وسطية واعتدال حيث تزال به العصبية القومية في القبلة، رغم أن القِبْلة الإسلامية هي الكعبة المباركة، بل هي القِبْلة في كلٌ الشرائع الاللهية، فرغم كل ذلك يُؤمر المسلمون قضاء على الإنحيازية القِبِلية والقَبَلية أن يتجهوا إلى الِي القدس شطراً من العهد المدني، حال آن أهل الكتابين ليسوا تابعين قبلة
 هذه الأوساط، متمحورة الوسط المعصوم الرسالي المتمثل في الأئمة الاثني .عشر
نم ذلك الجعل يعمّ حَقْلَي التكوين والتشريع، فكينونة هذه الأمة الأئمة ومَن دونهم من العدول، هي مجعولة بجعل رباني بما سعوا، كما وشرعتهم

 بكلا الجَعْلَنْن نم جعل القدس قِبْلة مؤقتة ابتلاء للمسلمين وإزالة للفوارق
 ووسط الرأي في الأمة الوسط، بعيداً عن كلٌ الانحيازات إلاّا في حوزة الوسط وحيازتها، إنها هي الوسط بكلٍ معاني الوسط مهما اختلفت درجاتها
= الباقر





دون أي إفراط أو تفريط.

ووسطاً في المشاعر والإدراكات، دون تجمُّد على حاضرها لتغلق عليها
 على ضـوء الهدي القرآني والسنة المـحمدية، قابلة كلّ ما يوافق هـلـيها المعصوم وعقلها المقسوم وصراطها المرس وسوم
 والمشاعر، ولا تدعمها - فقط - للتشريع والتأديب، وإنما ترفع ضـمائرها بالتوجيه والتهذيب، فلا تكل" الناس اللى سوط السلطان ولا - فقط - إلى وحي الوجدان.
 له خادم، ولا تُلغي شخصية الفرد تأصيلاً للمجتمع، بل هما عندها أصـالان، كلًّ يخدم الآخر، ترجيحاً لكفة ميزان المجتمع لأنه مجموعة أفراد.

 بِسُلَطَتِها المهلوية في آخر الزمن.
فلا تعني وسطاً وسطاً بين الأمم في الواقع الزمني للأمم، حتى يتعلّق به مُتعلِّق ممن يُنْكِرُ خاتمية الأمة الإسلامية، إنها الوسط بين بين الأما الأمم، فقد تأتي

 بين الرسول والناس هي غير الوسطية بين الأمم، فتلك الوسطية تقتضي الخاتمية لهذه الأمة، حيث الوسطية الزمنية ليست فخراً ولا مستلزمة لكونهم

وسطاً بين الرسول والناس، فإنما يعني من وَوسَطُّاهِ هنا ما يناسب تحويل القِبْلة كشرعة معتدلة، أو يناسب الشهادة على الناس وسطاً بين الرسول وبين

الناس
فما من شُرْعةِ حوِّلت فيها القِبْلة كما حوِّلت في شرعة الإسلام، ولا أمة وسـط بين الرسول والناس، هـم شهـداء على الناس كمـا الرسول شهـيد عليهم، اللهم إلّا شرعة الإسلام بأمتها .
فتلك الشرعة البعيدة عن كافة الانـحيازات والامتيازات اللقبلية والعنصرية، هي الوحيدة بين كلّ شرائع الدين
كما أن تلك الأمة الشهيدة على الناس هي الوحيدة بين كلٍ الأمم الرسالية على مدار الزمن الرسالي، والنظر إلى الآيات السابقة يوسع تلك الك
 بهدي الله تصديقاً بكل" رسالات اله وكل" ما أنزل الله دون التجمد على طائفية


وكما هو وسط في القبلة، لا خصوص الكعبة ولا خصوص القدس، بل هما معاً مهما كانت الكعبة هي الأصيلة الدائبة، وكما كانت قبلة لكافـة الموحدين أحياء وأمواتآ طول الزمن الرسالي.


غوَومًا جَعَنَّهِ فيها بيان الحكمة الحكيمة لجعل القبلة الابتلائية السابقة، بلمـحة أنها كانتت مؤقتة لـمصلحة وقتية، وكأن اله يعتـذر فيها إلى

الرسول الكعبة المباركة، ولمحة في لمحات أن لم يبتدأ الإسلام بها عند بز بزوغه
 يتيمة، ولا نجد في القرآن كله بيت عبادة ومتجهِ للصـلاة إلاّ الكعبة المشرفة،

 إليه حجأ له، واستقبالاَ للصـلاة إليه، وثالثة يُؤمر الخليل بتطهيره والِّلِّآِيِْينَ

 يستقلوا البيت الطاهر عن قذارات خبيئة، وعن الرجس من الأوثان. ولا موقع لـ ولِّعْعَلَمَ إلآلا في ظرف التحول عن الكعبة إلى القدس دون
 إلّا القدس المتحول إليها من الكعبة، فهذه من اللمحات اللمعات كـرات كصراحة أن القدس هي ثاني القبلتين.

وا(نعلم" هنا هي من العلم العلامة، كما تشهد له وحدة المفعول وللعلم


 عَلْ عَقِبَبَئَهِ جاهلياً .

$$
\begin{align*}
& \text { سورة آل حمران، الآية: } 97  \tag{1}\\
& \text { سورة البقرة، الآية: IYO الآ }  \tag{Y}\\
& \text { سورة البقرة، الآية: 1Y0. } \tag{r}
\end{align*}
$$

 واحداً لا يُناسب العلم المتطلبة مفعولين، فلا حاجة إلى تعليلات مليلة لها

فلقد كانت العرب تعظٍّم البيت الحرام عربياً جاهلياً، ولمّا آمن منهم من
 ويتخلصوا عن آصرة القومية، أراد الهل منهم آن يتجردوا في قبلتهم - كما في
 فابتلاهم في الفترة الأولى المدنية - وهم بين اليهود - أن يتحولوا الـى



 فإنه الآن على أشراف تأسيس دولة إسلامية، لا تصلح لها إلاّلا أعواد وأعضاد وأعماد صالحة، خالصة عن كلّ نزعة غير إسلامية، فلُيبتلوا بذلك البلاء





وهكذا تتجرَّد القلوب متخلصة من كلٌ رواسب الجاهلية ووشائجها، ،

 لشعار الإسلام وشعوره تاركة كلَّ شعور وشعار لغير الإسلام.

إن العرب كانت تعتبر - ولا تزال - أن الكعبة المباركة هي بيت العرب المقدس، والهّ يريد لها منهم أن تكون بيت الهُ المقدس (امئابةً للناس وقياماً
(1) اللر المتور 1: 1\&7 - أخرج ابن جرير عن ابن جريج تال: بلغني أن ناساً .. .
 وأعجمي
 الذي رفع قواعده الخليل وعظّمه الجليل - مهما كان اكبيرةه لكنها على من

نم وردّاً على غيلة السفهاء من الناس - القائلة -: إذاً فصلوات الذين صلّوا إلى الكعبة طيلة العهد المكي باطلة - إذا كانت القبلة هي القدس - أم وصلوات الذين صلوا إلى القدس باطلة حين حوّلت القبلة عنه إلى الكعبة المباركة، وكما اقال رجال من المسلمين : وددنا لو علمنا من مات منا قبل أَن نصرف إلى القِبْلة كيف بصلاتنا نحو بيت المقدس" فأنزل الها :
 هنا تُسمى الصلاة نحو القبلة الشرعية - كعبة أو قدساً - إيمانآ، لأنها قاعدة الإيمان وعمود الدين، وأنها كانت بنزعة الإيمان، فالذين صلّوا نحو
 لأمر الله، بل وصـلاتهم أُقرب إلى الله زلفى ممن صلّوا من قَبُلُ ومن بَعْد إلى



 الععلامة هذه تحصل في بداية الفترة المدنية، دون حاجة إلى هذه الطائلة

المكية المزعومة بلا طائلة: أربع عشرة سنة، فلو أنهم أمروا في العهد المكي باتٌجاه التُدُس - ولم تكن فيه يهود ليزدادوا ابتلاءً بهم - لكان ذلك


 الشه بداية اللعوةه؟ تم ولم ينتل ولا مرة يتيمة أن جماعة من العرب الا امتنعوا عن الإسلام لأن قبلته متخلفة عن الكعبة المباركة، ولا أنه كان يصلي إلى القدس في مكة مُتحوّلاً عن الكعبة! . . . ولو كانت القِبْلة في العهد المكي المكي هي القدس لشملت قصتها الكتب وتواترت في الألسن، ونقلت اعتراضات متواترة من عرب الحجاز على هذه القِبْلة!.
 محمد يُشُّبُ حديث الحق، فإن مجال مـخالفة الهوى في شرعة الحق - وبهـنه الصورة القاسية - ليس في غضون الدعوة التي تتطلب لينة وجاذبية لهؤلاء القوم اللُّ!، والبداية بقبلة القدس هي من أعضل المشاكل صدن الـي عن دخولهم

نعم قد يُروى شُطرٌ قليلّ من الحَهْدين لِقْبَلَة القُدنس أن صلينا مع رسول
 لما قال



 المتغلسفين، نم وسانر مواضيع الحليث يشبه التقاطات ملفةة يين حق وباطل

اله دخوله إلى المدينة بشهرين. .. (1) وهو وسط بين الأمرين، وفيه محنة لأهلي

البلدين في العهدين
هذا - وأما القِبْلةُ المدنية في بداية الهججرة فالجوُّ اليهودي فيها كان يزيد


الامتحان العظيم كأعضاد للدولة الجديدة .

 اتِّاعه في التحوّل إلى الكعبة بعد القدس فهو رغبة المسلمين أجمع، وحتى الـى

أهل الكتاب الذين أسلموا فَضْلًا عن أهل الحَرَمِ! .




 يرضاها، فمهما يرضى كلما يرضاها اله من قبلة، ولكن الكعبة المباركة هي





(1) اللر المتنور 1: ألاء - أخرج ابن ماجة عن البراء قال صلينا.


الححة اليهودية على المسلمين، زعزعة في إيمانهمّ، وزحزحة عن إيقانهم
 (التقلب"ه دون (التقليبه تلمح أنه ما كان يقلّب وجهه، وإنما يتقلّب وجهه أتوماتيكيّاً في السماء كما كانت تقتضيه الحالة الرسالية الأخيرة، الناظرة
 لكون القِبْلة المكية هي الكعبة المباركة، إذ كان الرسول عرف نفسه ومنذ أرسل، فهل كان يتقلّب وجهه في السماء طيلة العهد المكي









- Q

كلّ ذلك يشي بتلك الرغبة القوية الرقيبة الظروف المؤاتية لتحوّل القِبْلة بعد ما كثر حجاج اليهود ولجاجهمم، إذ وجدوا في اتجاه المسلملمين إلى قبلتهم في تلك الفترة الخطيرة، وسيلة للتمويه والتضليل والبلبلة والتجديل،
 السـماء، دون أن يصرح بدعاء(1) حرمة لأمر ربه على إمره، وتحرُّجاً من




اقتراح مبكَّر ليس في وقته، فأجابه ربّه فور تقلب وجهه:
 برا(القِبْلتين|"(r) .

## 

كأمرِ يختصُّه تشريفاً لسماحته وتعظيماً لساحته، نم أمرٌ يعمُّ المسلمين كافة
 فقط - للنائين، أم وللقريبين إلى المسجد الحرام، أم والكائنين فيه أمام الكعبة المباركة؟.

فالروايات القائلة إنه دمى متترحاً بوسيط ملك الوحي ترجع إلى رواتها، كما يروى عن الإمام العسكري










 فكان تد صلى ركتين إلى بيت المقدس وركعتين إلى الكعبة فقالت اليهود والسفهاء: :





 وجهته، وهو بُعله، ويجمعهما جانب الشيء إما بجنبه داخلياً وهو نصفه، أم أم خارجياً وهو نحوه بعيداً عنه. فهل هو بعلُ : البعضه ولـوه ولم تأت في اللغة كبعض! والمعنى - إذاً - بعض المسجد الدرام، فتراه أي" بعض هوه

 الشطر العام هو طبيعة الحال لمستقبله، إذ لا يمكن لأي أحد أن يستقبل كلَّ

المسجد الحرام! .
 الحرام دون هاالكعبة" وهي أهل القبلة! تم وعين الكعبة لا يمكن ألا أن تكون هي القبلة للنائي! أم هو نصف المسجد الحرام؟ فهل هو آيٌّ نصف منه؟ فلماذا - إذاً نصفه لا نفسه حيث تعني أي نصف منه نم وتعبيره الصحيح الثطراً من المسجد الحرام" تم وكيف يولي وجهه نصفه؟ ولا ولا يولّى إلاّلا جزءَه قلرَ الوجه الوه لو أمكن! تم لا يتمكن البعيد أن يولي وجهه لا نصفه ولا بعضه! وا با . . أم هو
 منتصف المسجد الحرام، نم ونفس الكعبة لا يمكن أن تكون قبلة النـة النائين! . أم هو نحوه وجانبه؟ وذلك هو الصحيح، وتعبيره ذلك الفصيح! فليس
 وكما في الأثر المستفيض (ابين المشرق والمغرب قبلة) .

 (1) عن تفسير النعماني بإسناده عن الصادق عِ نحوه . .

تكرارآ، حيث الأول خطاب لخْصوص الرسول لا

 الجههات، نم الوجه - وهو ما يواجه أو يواجه - هو بأقل تقديره ثنلث الدائرة، فالوجه المولّى وشطر المسجد الحرام المولى إليه، هـما يصدّقان المان



تم الوجه هنا لا يخص خصوص الوجه، بل وكلَّ مقاديم البدن، فلتوجّه
 القراءة هو البصر، ووجه الوضوء هو كلّ الوجه، ووجه الاتّجاه لجهة سفراً أو صـلاة هو كل" وجوه البدن، اللهم إلّا اليد فإنها لا وجه لها الها أم لا وجه كتوجيه وجهها المسجد الحرام.

وليست هذه التوسعة إلّا رعاية للسعة في الاتجاه نحو الكعبة المباركة، فالمتمكن لاستقبال عين الكعبة يستقبلها، نم المتمكن لاستقبال المسجد اللحرام يستقبله، ومن تم استقبال شطر المسجد الحرام، المحلَّد بما بين المشرق والمغرب باتجاه الجنوب من كلّ أنحاء الكرة الأرضية، كما وأن


وهذه طبيعة الحال في زاوية الاتّجاه إلى قِبْلةٍ وسواها فا فكلما ابتعد مكان الاتٌّجاه عنها انفرجت زاويتها لـحدٌ يصدق أن آما بين المشرق والمغرب قبلةها وهي الزاوية المنفرجة حسب انفراج المستقبل بُعْداً عن

 قائمة والى حادة، وكل ذلك حسب إمكانية الاتجاه كالعادة المستمرة، مهرا مهـا
 أن رعاية الجهة المهندسة ثابتة شرط ألآلا يكون عُستر أو حَرَجّ ومن لطيف أمر السعة في القبلة إضافة سعة الوجه للمستقبل إلى سعة
 التي فيها المسجد الحرام، فالاتجاه بجزء من الوجه في زاواوية قدرها (7 الما
 النائي، والنتيجة كما في المستفيضة الما بين المشا جهة الجنوب وهي قرابة تسعين درجة، خارجاً عن نقطة الشرق والغرب، صدق أنه جهة الجنوب.


 كقلب القِبْلة، أم وهو الرسول رسالته، أم هما معنيان على البدل والأصل هو الرسول الم


 كواحد منها لأقل تقدير، فليصلًّق - من ضمنه - البيت كقبلة!. أم ولأن في هذه الكتابات تأثيرات آم تصريحات إسلامية أم وأممية إلّا شطرات في تاريخ الرسالات.

ومنها ما في (أثـعياء 1 : 07 حسب الأمل العبراني : اكي بِيتي بِيْت


مع العلم أن (ابيتي") صيغة خاصة للكعبة المباركة، ولم تستعمل بهذا الاختصاص إلّا فيها .



 مدار الزمن، فالانحيازات الكتابية - ككلٍ - من جهة - إلّا من آمن -. والعنصرية الإسرائيلية بوجه خاص، ثم الطائفية الكتابية في الرسالة

 الصـارم، وقبلة القدس المؤقتة لـم تكن متبوعة لك كقِبْلَةِ يهودية، وانما

 - من الحال حتى آخر زمن التكليف، فهي عبارة أخرى عن آنها - بعد - لا
 التحول إلى قبلة القدس تقريباً لأهلها إلى الإسلام . ذلك! وكما نفت - عما سلف من قِبْلَةِ القدس - اتَّباعه لها لمجرّد هوى



تم وكيف بالإمكان اتٌّاع قبلتهم وهي بين القدس والمشرق، فاتّباع كلِّ
 اتِّباع هدى اله.
 طول الخطّ دون تحوّل إلى شرق المسيحي، والبعض المسيحي مستقبلون
 اتِّاع قبلتهم لفترة أخرى حتى يتبعوا قبلت؟؟
فحتى ولو اتَّع بعضهم قبلة بعض، وأصبحت القبلة الكتابية واحدة،
 أهله.

نم اليهود والنصارى على وحدتهم في تكذيبك هم مختلفون في قِبْلَّهمّ، فكيف يرجون أن تتع قبلته؟!

 كُنْتَ من العادلين في استقبال القبلتين

 لا تعني أنه لا يرضى القدس، رويّ وإنما هو لو خُلِّي ونفسه كان يرجِّح الكعبة


 إلّا الصامدون في تقليدهم الأعمى، ولا كلّ علماء الكتاب، فالذي يجحد

بالحق وهو على علم به بأدلته، ليس ليتحوّل عن نكرانه له بأدلته، فهو من

 الحفاظ على ما يعلمونه حقاً، وتنديد بهـم إن تركوها كأنهم لا يعلمونا

فالإقدام على أمر جَهُلاٌ هو أقل مسؤولية من الإقدام عليه بتخلف علماً.


إيتاءُ الكتاب هنا هو الإيتاء معرفياً، دون مُجرَّد الانتساب أنه كتابي ولا يعلم الكتاب إلّا أماني.
 لديهم في الكتاب كمـعرفة الأبناء - وهي قمة المعرفة المـعروفة - حيث
 كتابهم، كما ونجد نفس الآية في الأنعام بنفس المعنى ونفس السند : لأَلّْنِينَ





ويا له من معرفة نظرية بمواصفة كتابية، تشبه معرفة حسية في قَمَّها، ، وهم له منكرون، مؤوٌّين اسمه المذكور في كتبهم تارةٌ بغير اسمه؛ وصفاً أو

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الصف، الآية: } 0 \text {. } \\
& \text { (Y) سورة الأنعام، الآية: •Y. }
\end{aligned}
$$

فعلاً، ومُسقطين له عن الترجمات أخرى، وناظرين محمداً غيره ثالثة دون
 باسمه ورسمه ومولده ونسبه وحسبه ولكن لا حياة لمن تُنادي .
 واضحة، كم تأت بمعرفة له كما يُعرف الأبناء، فإن هذه حسية لا ريب فيها، وتلك بالاسم والمواصفة وقد تعترضها ريبة؟

 وحين تجتمعان لأهل الكتاب في مئلث: البشارات الكات الكتابية - مماثئلة الوحي الكتابي في قرآنه - بينات رسالته، فهم - إذاً - يعرفونه كما يعرفون أبناءمـم
 يَعِلمُونِ< أنه الحق وأنهم كاتموه.
وقد جاء في الأصـل اللعبراني من كتاب موشع الآية (V): ابائوا يِمّي


رَبْ عَوُنِحا وِرَبّاه مِيطظماهاه :
(اتأتي أيام التمييز، تأتي أيام الجزاء سيعلم إسرائيل أن النبي السفيه

 إسرائيل يعلمون ويعرفون أن النبي الأُميّ المصرووع صـاحب روح إلهامي وصاحب الوحي" وقد قال ربي حييم ويطال في كتابه "اعصحييم" إن القصد


ويا لعبد الله السلام من سلام حين يُجيب السائل عن هذه الآية : (لّقد عرفته حين رأيتهُ كما أعرفُ ابني إذ رأيتهُ مع الصبيان وأنا أشدُّ معرفةً بمحمد

مني بابني . . ${ }^{\text {(1) }}$
أجل وهم (ايعرفون محمداً والولاية في التوراة والإنجيل كما يعرفون
'أبناءهم في منازلهم||(r)

وليس ذلك الخطاب - كأمثاله - يعني أن الرسول -
(1) اللدر المنور IEV IE أخرج اليعلمي من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الش الم











 انزل عليه في التوراة والإنجيل والزبور صفة محمد


 اله بُّ

كان من المُمْترين في الحق من ربِّه فإنما ذلك له تثبيت، وللمُمُترين من أهل الكتاب تتبيب، ولكل" دعاية ضالة تمويت وتفويت.





 كما يعرفون أبناءمـ، وأنهم يكتمون حقَّك وهم يعلمون.


هنا محتملات حسب عديد الاحتمالات أفضلها جمعها ما لم تُطارد
 ومُسلمين - أم (لككل"ه من الثلاثة الآخرين، أو الآخرين، أم المسلمين. وُوِجَهُوُ قَلبية أو قالِبية، فالثانية هي القِبْلَةُ لدعاءُ وصـلاوة، والأولى هي

لكلّ الحالات والصّلات.
 وهذه ستة عشر وجهاً في الوجهة المولًاّة، تضرب في استباق الخيرات مات مادة



 وروحيةً هي مختلف اتٌّجاهاتهم في شرعة اله، ووجهة المسلمين كقبلة قدساً

لفترة وكعبة على طول الخطّ، وفي كلِّ جهات حسب مختلف الواجهات في المعمورة وسواها، والوجهة الروحية حسب محتلف المذاهب والاجتهادات


دونما اضطرار . . .
 الواسع الحافل بمختلف الوجهات والواجهات، ووألْفَيْتِئِّه هي التي يولِّيها اله إياكم دون سواه، فاجعلوا الحياة ميدان سباق في الخيرات كلِّها، في كلٍ ولِّ
 فإن استباق الحخيرات والمسارعة فيها هي بعدها كأهل أهيل في الحياة،






إن استباق الخيرات والمُسارعة فيها آصل حيوي تُحلِّق على كافة النشاطات الصالحة للصـالحين، يتسابقون في الحيرات ما استطاع الـواعوا، ويُسارعون فيها ما استطاعوا، ومن أفضل الخيرات ات الصهلاة، واستباقها يعمُ

 كافة الوجوه إلّا وجه الشا .
(1) سورة الحليد، الآية: (Y)
(Y) سورة آل عمران، الآية:
(r) سورة المؤمنون، الآيات: (r-oV

ذلك! ومن تم يصرف الله المسلمين عن الانشغال بما يبثّة أهل الكتاب وسواهم من دسائس وفتن في أقاويل وأفاعيل، يصرفهم إلى استباق الخيرات الات

حيث مصير الكل إلى اله:

خيرة أو شريرة.
 مع كلّ أعمالكم واتجاهاتكم ليوم الحساب، ولا يعزب عنه منكم ومن


القائم المهدي من آل محمد الحشر العام ليوم القيام، ومن تأويلها هو الحشر الخاص، ولا ينبئك مئل
(1) نور الثقلين 1: إي في كتاب كمال الدين وتمام النعمة بإسناده إلى سهل بن زياد عن عبد العظيم بن عبد الش الحسني تال قلت ليحمد بن علي بن موسى





 الآية في المفتعدين من أصحاب القانم


أيهم إمظم إيماتأٌ تال : الني يسير في السحاب نهارآ.
 فرشهم وذلك تول اله . . . وني المجمع قال الرضا ير الي شيعتا من جميع البلدان.





 للخارج عنه، والضـابطة إمكانية استقبال القبلة دون عُسِر ولا حرَج








 فالقبلة المكية أصيلة، وقبلة القدس ابتلائية فرعية.



تُكْذِبَانِ)(1) عدّه مرات، تلحيقاً بها لكلّ مقطع من مقاطع البيان لذكر نعم الرحمان، نم وفيها رابعة التأثيرات أن القبلة المكية هي الكـيرا الكعبة المباركة دون القدس، حيث الابتلاء يقلَّر بقدر الضرورة، ولا سيّما إذأ كان فيه حجة



 القدس - بما تخلِّف حجة على المسلمين - وعلى رسول الإسلام أيضاً إذ
 لفترة - إلى القدس أخذوا بحتجون عليه أنه ليس هو الرسول الموعوعودا

 أثهر الابتلاء المدني، إلاّا زيادة لحجة اليهود، إضـافة إلى حجة العرب في رفضهم لهذا الدين
 الناس، مشركين وكتابيين، فإن كلّا كان يحتج على الرسول والمسلمين ولمَا . وَلَّهُمْ


سورة الرحمن، الآية:
 مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة تالوا : لما صرا



ربهم، وذابلة بعد تحوُل القبلة إلى الكعبة المباركة. تم وفي ذلك التحويل


 وقد تحمل „لأتم وتهتدونه بشارةً لفتح مكة كما تحملها آية الفتح: (1)
(r) ${ }^{\text {® }}$

 تم ومن أهمها في مظاهر العبودية الاتجاه إلى قبلة واحدة هي أرّل بيت

(8)

كلام فيه ختام حول القِبْلَة:
القِبْلَة هي هيئة خاصة للمقابلة، فهي تعم المستقبل اليه، فإن لكلِ" هيئة خاصة للمقابلة، فشُطر المسجد الحرام نص أم ظاهر كالنص في أن قِبْلَة

 المعمورات، إلّا أن شطر المسجد الـحرام لهم هو الكرة الأرضية ككل، ولا يخص شطرهُ، الناحيةً القاطعة له إلى الكعبة المباركة - فقط - سطع

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة آل عمران، الآية: } 97 . \\
& \text { (Y) } \\
& \text { (Y) سورة آل حمران، الآية: } \\
& \text { سورة الحج، الآية: MA. }
\end{align*}
$$

الأرضية، بل شطره في العمود الذي يربط الكون كلّه بسماواته وأرضيه، كما الكعبة المباركة ممتدة من ناحيتها فوق وتحت إلى أعماق السماوات.

تم الداخلل في مكة المـكرمة، هـل يستقبل - كـما الـخارج - شطر


 الصلاة جماعة أو فرضها يقتضي صـحة صـلاة الجما الجماعة الدائرية حول البيت

 دون جوفه، وقد ورد في الصحيح: „لا تصلِّ المكتوبة في جَوْفِ الكعبة فإن



(الّوسائل أبواب القبلة ب




 حتى يجعل الشرق فرباً والغرب شرقاً زال معنى اجتهاده وفسد حال امتقاده. (الوسائل أبواب

القبلة ب
(Y) الوسائل أبواب القبلة ب Y



 الكعبة؟ قال: نعم ركعتين بين الساريتين اللتين ملى يساره إذا دخلت نم خرج نصلّى.

دخل النبي خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القِبْلة|(1) (

ولكن النهي عن الصلاة فيها هو أعمّ من التحريم والتنزيه، وتحريمه أيضاً أعم من أن جوفها ليست قبلة، مع العلم أنها أهل القبلة المّه وقد يعني النهي رعاية حرمة البيت، ورعاية الجماعة القائمة حول البيت، وكما تدل عليه

 الفريضة في جوفها، وإن كان الأثبه صحة الصـلاة فيها فإن (همذه القبلةه) لا لا
 حيث العمود الأسطواني من مكان البيت قبلة في طرفيه إلى أعنان السماء، والاستلقاء على السطح استلغاءٌ لكون الأسطوانة قبلة، وتشكيك أو إلغاء لصسة صلوات الساكنين أو الكائنين في محلات أرفع من البيت!.

وترى إذا فقد العلم أو والظن بشطر المسجد الحرام، فهل يصلّي إلى أربع جهات لمرسلة يتيمة) لا لا توافق الكا لكا عليه إلّا هـلاة واحدة حتى مع تقصيره في اجتهاد القبلة فضـلاّ عن قصورها وحتى إذا أريد بذلك درك القبلة فصلوات نـلات هي الكافية، فإن بين المشرق والمغرب قبلة!.
 صصيح البخاري حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا هبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريح عن عطاء قال سمعت ابن مباس تال لما دخل . . .

 في الاجتهاد؟ فقال : ليس كما يقولون، إذا كان ذلك فليصلّ لأربعة وجوه. وعن الفقيه اوقد روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أنه يصلي إلى أربعة جوانبه أقول: وأظها مي نفس مرسلة خراش .

أم يصلي لجهة واحدة، لذلك، ولصحيحة الفاضلين عن أبي جعفر
 و(ألمتحير" أعمّ من القاصر والمقصر .

تم ولا ريب في إجزاء صـلاة واحدة أم أقل من الأربع في تضيّق الوقت مع الاحتمال الأوّل، وترى حين ينحرف عن القبلة قاصراً يميناً أو شمالا الاً أم بينهما نم تتبيّن هل يعيد أم تجزيه؟ الظاهر (اقد مضت صـلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة|(r)

وإذا زاد الانحراف كأن يستدبرهـا آمّا شـابه أعادها في الوقت دون
 والمستدبر فيها والوقت باق لم يأت بما عليه مهما أخطأ. .







 على فير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على فير القبلة وانت في وقت فأمد وإن فاتك
 من الأرض في يوم فيم فيصلّي لغير القبلة تم يضحي فيعلم أنه صلى لغير التقلة كيف يصنع؟



 المشرق والمغرب قبلة كلّه، قال قلت: فمن صلى لغير القبلة أو في يوم فيم في فير الوقت،

وعلى أية حال فواجب القِبْلة - عيناً أو شطراً أما بين المسشرق والمغرب - هو المستطاع، لا يجوز البعيد عنها ما أمكن القريب لها الها وإلذا كُنْتَ على راحلٍٍ متحوّلٍة عن القبلة إلى جهات، فلتححوّل ما أمكنك، إلاّلا في عُسْرِ أو حَرِجِ فجهة واحلدة ، لا سيّما بين المشرق والمغرب فإنه قِبْلَة المقدور على أية حال.

ومن اللائح اللامع من الكتاب والسنة عدم وجوب الاجتهاد للقِبْلة إلّا حسب الميسور المتعود بين عامة الناس، دون اللدراسات الهندسية والنجات
 - الدراسات بمتناول سائر الجموع، فهي - إذاً - تصبح من المَيْسور، فهي الا إذاً - واجب كلّ الجموع، اللّهم إلّا من يهتدي على شياعها

ولقد بُذلت مساعِ عدة لتعيين القِبْلة لساكني المعممورة، بعد ما كان المسلمون يعتمدون على الظن والحسبان بأي نحو كان، فاستنهض الحاجية
 تم وتسريعاً وتسهيلاٌ لنلك عملوا الآلة المغناطيسية المعروفة بالحكّ (ب) (ل) ولأنها لم تخلُ من الشبهة والنقصان، قام المغفور له السردار الكابلي باستخراج الانحراف القِبلَي بأصول حديئة، وحصل - من ضمنها - على استقامة كاملة للمحراب الخاص في مسجد النبي

ثقد استفادوا من الجداول الموضوعة في الزيجات لبيان حرض البلاد وطولها، واستخرجوا انحراف مكة عن نقطة الجنوب في البلد، أي انحراف الـخط الموصول بين البلد ومكة عن
 تم عينّوا ذلك في كلٌ بلدة من بلاد الإسلام بالدائرة الهندية المعروفة المعينة لـخط نصف النهار، نم درجات الانحران ونيط القبلة.
 الجنوب، وبالعلم بلدجة اللخراف البلد يمكن للمستعمل ان يشخال الا ولالْ هذه الآلة تبيّن فيها الا شتباه من الجهتين جميعاً - طو لاً وصرضاً - : فإن المتأخرين من =

بعله قِبْلة أكثر بقاع الأرض (1) وأخيراً فيما يقرب من آلف بقعة من بقاع الأرض أدقَّ منها (r) شكر اله مساعيهم.
=
 ضبط ارتفاع التطب الثمالي - كان أقرب إلى التحتيق، بخلان الطان الطريق إلى تشخيص الطورل،





 الرياضي، ووضع فيها جداول لتعين قبلة البلاد.
 محرابه المحفوظ في مسجد النبي


 صرض وانطق ذلك قبلة المحراب أحسن الانطباق ويدت بذلك كرا ورامة بامرة للنبي وجه وجهه إليها ومو في الصلاة، وذكر ان جبرئل أخذ يده وحول وجهه إلى الكعبة، صدق الش ورسوله
 القبلة، ومي جداول يذكر فيها ألف وخمسمائة بععة من بقاع الأرض وبذلك تمت النعمة في تشخيص القبلة.
ولالان الجهة الثانية ومي الجهة المغناطيسية غير دقيقة، فإنهم وجدوا أن القطبين المغناطبيسين


 التفاوت إلى ما لا يتسامح فيه، لذلك:
قد أنهض مذا، المهندس الرياضي الفاضل الما الزميم حسين علي رزم آرا في سنة الما شمسية على حلُ مذه المعضلة واستخراج مقلار التفاوت بين القطين الجغرافي والمغناطسيسي

وترى أن النبي

إنه - بطبيعة الحال - ولَّى وجهه الشطر الخاص الذي الذي يوافي المي المسا

 سواه، كما نبت بحساب العرض والطول الجغرافي أن محرابه المدينة مواجهُ للقِبْلة بصورة دقيقة! .

و中



 الرسالة السامية أملٌ لتمام النعمة وكمال الهداية، كذلك فلتكن قِبْلَهَها أهدى قبلة، وأَنْعم نعمة على الأمة الأخيرة - إذاً :

وذكر اله ثلائة، رأس الزاوية فيها هو الذكر الخفي بالقلبِ وبكلٍ مراحل الروح، ثم الجلي بالأعمال، ثم الجلي بالأقوال، إذاً فالذُّكر آحوالي

= بحسب النقاط المختلفة، وتشخيص انحراف القبلة من القطب المغناطسي فيها يقرب من الف بفعة من بقاع الأرض، واختراع حدّ يتضمن التقريب القويب من التحقيق في تششخيص القبلة، ومو اليوم دائر معمول - شكر الها سعيد (الميزان لأستاذنا العلامة الطباطبائي تدس الهِ
روحه (ج 1: l rrov).
 الـعاصـمة عن كلل" عصيـان ونسيان وخطأ وهي تختص بالمـخـلَّعين المعصومين، وأفضل الذّكر هو الجمع بين المراحل الثـلاث، تم أفضله الأوليان، ومن نم الأولى، وأَعْدَلَهُ ما تساوى فيه الخفيّ والجليّ اللّهِ اللهم إلّا ذوداً عن رناء الناس، نم وآأفضل الذكر لا إله إلّا الشها (r)




 أكبر، وإن كان هذا من ذاك، ولكن ذكر اله في كلّ موطن، إذا هجمت على طاعته أو معصيته||(0)
والعصيان أياً كان إنما هو من حصائل الغفلة والنسيان وكما يروى عن النبي للقرآن، ومن عصى اله فقد نسي الها وإن كثرت صـلاته وصيامه وتلاوته

للقرآن|)(1)
سورة الأعراف، الآية: ب•ه.


> سورة الكهف، الآية: MA.
> سورة الكهف، الآية: RE.
 على خلفي؟ فلت: بلى - قال: : إإنصاف الناس من نفسك ومواساساتك لأخيك وذكر اله في كل" موطن أما إني . . .



وفي حديث قدسي : (إذا علمت أن الغالب على عَبْدي الاشتغال بي نقلت شهوته في مسألتي ومناجاتي، فإذا كان عبدي كذلك وأراد أن يسهو حُلت بينه وبين أن يسهو، أولئك أوليائي حقآ، أولئك الأبطال حقاً، أولئك ألك

|الأبطال||(1)
وقد خرج رسول اله قالوا: يا رسول الله وروحوا واذكروا، ومن كان يحب أن يعلم منزلته عند اله فلينظر كيف منزلة
 أن خير أعمالكم عند مليككم وأزكاها وأَرْفَعَها في درجاتكم وخلي عليه الشمس ذكر اله تعالى فإنه تعالى أخبر عن نفسه فقال : أنا جليس من


أذكركم بالنعم والإحسان والراحة والرضوان(ب)

 العصيان حين اقترابه، أم رفعاً للعصيان بعد اقترافهر انـر وكما يروى عن رسول الذكر
 اللدفع والرفع، والأوّل للأولين في ذكر اله وطاعته، والثاني لـمن بعدهم
(1) . . (Y في عدة الداعي عن النبي (Y)

عدة الداعي قال: وروي الن رسول الل (Y) (Y) (Y)



الآخرين، ثم العصيان حالة الغفلة والنسيان، هو آدنى من العصيان حالة
الذكر فإنه طغيان (افحق على اله أن يذكر صاحبه بمقت)|"(1)
 موسى: يا رب أخبرني كيف أشُكُركَ؟ قال : اتذكرني ولا تنساني فإذا ذكرتني فقد شكرتني وإذا نسيتني فقد كفرتني|"(r) (اكفرتني") تعني سترتني عن نفسك سترآ لنفسك عني بُعداً معرفياً، وهي مختلفة عن (اكفرت بي" فهذا كفر وذاك

كفران.
 أيضاً - حال معصيته طغوى، فهي هنا أمر تعجيز وتهديد، كما الأوّل أمر


حقاً علي أذكرُ من ذكرني وإن ذكري إياهم أن ألعنهم"(ث)


 فكذلك الله في مسرح الذٌّكر حيث يقول: ضأنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملاء ذكرته في

 أذكره بمعت.
 زيد بن أسلم أن موسى (المصلر أخرج ابن أبي شيبة في المصيف وأحمد في الزهد واليهقي في شعب الاليمان من ابن مباس ...
سورة الأنعام، الآية: •17.

ملاءء خير منهم وإن تقرّب إليَّ شبراً تقربت إليه ذراعاً وإن تقرب إليت ذراعاً
 نفسه إلّا ذكرته في مـلاءٌ من ملائكتي ولا يلا يلكرني في ملاء إلاّلا ذكرته في


(ع)
 الهه على عبده من نعمة فعلم أنها من عند الهّ إلّا كتب له شـكرها قبل أن (0) 11 بحمده . . .

نم النظر الصـالح في مسرح الحياة لمرضـاة اله تعالى، فالمن نظر في الدين إلى من فوقه وفي الدنيا إلى من تحته كتبه اله صـابرآ شاكراً، ومن نظر في الدين إلى من تحته ونظر في الدنيا إلى من فوقه لم يكتبه الله هـابراً ولا (1) شاكـ

تم أن يصرف كلّ ما أنعمه الله في مرضاته، وبالتالي كأرفع الشُّكر أن


المصلر أخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمني والنساني وابن ماجة واليهيفي في شعب


 إن قلت أي الأممال احب إلى الش؟ قال: أن تموت . . .

 إلا ففر له ذلك قبل أن يستغفره إن الرجل ليشتري اليوب بالدينار فيلبسه فيحمد اله فما يلغ
ركبته حتى يغغر لها.

المصدر أخرج اليهيهي عن أنس قال قال رسول اله

ملّيت فمن قِبَلِك وإن أنا تصدَّقت فمن قِبَلك وِّن أنا بِلْغتُ رسالاتك فمن
قِبَلِك فكيف أشكُركَّ؟ قال : (ايا موسى الآن شكرتني||(').

تم وترك كلّ مرتبة من الشكر كفرٌ حسبها بمعنى الكفران، اللّهم إلّا


 كل" حقول المعرفة والعمل والاعتراف بالعجز عن شـيكره، في كل" حركة بدن، وكل" لفظة لسان، وفي كلّ خفقة قلب، وفي كلّ خطرة جنرا جنان، وبين المبدأ والمنتهى متوسطات.











 وَآلَّاسِ اََبْمَعِينَ











 الصبر كاستقامة سلبية حفاظآ على كيان الإيمان هو الناحية السلبية من
 هو الناحية الإيجابية لكلمة التوحيد، فالصبر ككلِّ يعني الشُطر الأوّل لهذه
 الاأولى فإنها أهمّ من الثانية، وهـذه المـعية الربانية للصابرين كافلة لصالك المرحلتين

هنا تُرجَّح ميزانية الصبر حيث الممسرح يستقبل حكـم الكجهاد بُمـلاقاة الأهوال ومُقارعة الأبطال فالا هتمام بالصبر فيه أهـم، وهنـالك في أخرى
 خير موضوع وهي عمود اللدين؛ ونظرآ إلى احتمال ثان "إنها"، تعني الاستعانة بكالا الصبر والصـلاة، فهـما - إذاً - رِدف بعضص ولصِق بعضى في حظيرة الإيمان، مهما اختلفت مسالاته في تأثير أهم لأحدهما صبرأ أو صـلاة، وقد فصَّلنا القول فيهما على ضوء آية اللخاشعين، وإن من الصبر مممدوح مأمور به، ومنه مقبوح منهي عنه كالصبر على الظلم والضيم.

والاستعانة بالصبر والصـلاة في كلّ الممجالات لها دور عظيم عميم لإدارة الشؤون الحيوية الإيمانية، فردية وجماعية في كل" الحقول، ولا سيّما في حقل الجهاد، فإنه للمسلمين حياد ومهاد وسداد، فعلى الأنفس المؤمنة أن تكون مشدلودة الأعصـاب، شديدة الاعتصـاب، مجـندة القوى، يقظة للمداخل والمـخارج، وللداخل والدخيل والـخارج، والزاد الأولن في كلّ ذلك هو الصبر، صبرأ عن المعاصي وعلى الطاعات، وعلى جهاد المشاقين الله، والكائدين بشُرْعَهِ اله، وصبراً على بُطءِ النصر، وعلى بُعد الشقة وعلى
 وعلى التواء النفوس وضلال القلوب وثقلة العناد ومضاضة الأغراض، ولا ومن (استقبل اللبلايا بالرحب وصبر على سكينة ووقار فهو من الخاص ونصيبه|" ما
 فالصلاة، وإنها المعين الذي لا ينضب، والزاد الذي لا ينفد، تُجلدّد الطاقة

 الصبر في الحال والفعال:

هذه من الآيات الدالات على الحياة البرزخية، تختصّ هنا بمن يقتل في
 اللي ليس فيه ولا بعله حياة، فهو الموت المطلق، لا مطلق الموت الذي

 إني أقول : إني لا أفني عنكم من الش شيئاً إلا بودع فاحفظوا ألستكم وكفوا أيديكم عليكم بالصبر والصلاة إن اله مع الصابرين.

 وإنها ليست - فقط - حياة الذكر بعد الموت، فما هي الفائدة للميت دون حياة أن تكون له حياة الذكر وهو لا يشعرها، نم الثانية النظيرة لها،

 الموت دون حياة التخيّلات، وسوف نأتي على تفصيل القول عند تفسيرها . إنهم يعيشون بعد موتهم ضفي الجنة على صـور أبدانهم||(٪) (في قالب كقالبه في الدنيا فيأكلون ويشربون فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصهورة
 الأجساده(8)

وما أَقْبَهَا فريةَ على رسول الهدى
تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش|"(0)
سورة آل عمران، الآيتاذ: IV9، ،17.
 في الجنة هلى صور أبدانهم لو رأيت القلت فالان.



 النيا فيأكلون . . .



 قال: إن أرواح الثههاء في الجوان طير خضر تعلق من نمر الجنة أو شجر الجنة.

فلو أنَّها - فقط - حياة الذكر، فكيف (الا يشعرون؟" وحتى الماديين الناكرين للحشر يمشون وراء حياة الذكر، رغم أنها لهم خيال على خيال، فإن حياة الذكر إنما يشعرها ويعمل على تحصيلها من له حياة بعد الموت حتى يلتذ بحياة الذكر فيها

وإن حب حياة الذكر - الفطري - هو من الأدلة الفطرية على استمرارية الحياة بعد الموت، وهو من الحجج الدامغة على ناكري الحياة بعد الموت، إذاً لو لم تكن بعد الموت حياة، فأي دافع لمن يبُطل حياته لبقاء آخرين،

 لها دور إلّا لمن يحيى بعد موته حتى يشُعر تلك الحياة، وإذ لا حياة فلا شُعور للذّكر حتى يجهلد في تحصيله!

وقيلة القائل: : إن الخطاب في وهوَلَا نَقْوُوأهِ موجه إلى المؤمنين الذين يعتقدون في الحياة بعد الموت كأصل تالث من الدين، فكيف ينهاهم عن


إنها مردودة عليهم، بأن الحياة البرزخية لم تكن باهرة لهم كـحياة القيامة، وهذه هي الثالثة من أصول الدين، وأما البرزخية التي يَشُك فيها حتى الآن جماعة من المسلمين، منهم قائل هذه القيلة - فلم تكن بذلك
 (1)! الباهظة، الناهضة لما فوق العشرين

تم وحياة الذٌّكر أيضاً - إضافة إلى أنها لائحة حتى للماديانـين - هي كذلك تتطلب حياة بعد الموت تُدرك فيها كلذّة من ملاذها! وإذا لا تُركك إذ

لا حياةَ بين الدنيا والآخرة فكيف يرغٌب القرآن المؤمنينَ إلى حياة تخيلية ل
واقع لها؟! .


 فوت، فلنستعن باله صبرااً - فيما نستعين - بالصبر على ألى أمثال هـه الأقاويل، والردّ عليها بنصوص من القرآن كهذه وأضرابها . وهنا احتمالات أخرى لا تحملها هذه الآية وأضرابها الصريحة في
 لحياة غيرهم من السعداء والأثقياء؟ كلّا ! فإن هذه الحياة الأها الخاصة رزقاً عند



 وجبر خواطر أهليهم أن افتقدوهم، فلكل" مجالٍ قالٌ، كما لكلّ قالٍ مجالّ . ومن تم فعشُرات من الآيات الداللة على الحياة البرزخية لـيا لكافة المكلفين، مؤمنين وكافرين، إنها تدلنا دلالة قاطعة لا محيد عنها علا علا على
 الحياة البرزخية على أضوائها في محالها حسب دلالاتها وأدلتها .
 (1القول إنها حياة الهدى، الظامرة في الأخرى، أم استمرارية الحياة الدنيا بنغس مذا البدنأم
 ذامت تقولات زور لا سند لها إلا تطفلات! . . .

للشهداء، وطبعاً في حقل (مات وفاتلا نم لا حياة بعد ما مات أبدآ، ولا
 يظنه المسلمون فيمن سواهم ولمّا يبين لهم برزخ الحياة، فهذا من البيان:




(r) يَبْثُشَعْ

إنهم قُتلوا في ظاهر الجسد الدنيوي، وما يشعركم أنهم - كذلك -

 بالتصديق من الحسن وأقوى.

 تطهير للجسد الميت وهم لا يُحكم عليهم - بقتلهم - حكم الميتم الميت، فثيا فيابهم بعد قتلهم هي ثيابهم قبله! رمزأ إلى حياة للهم قوية فائقة .

وقد وردت في شأن الشهـداء آيات وروايات، فتراهم يقرنون بالنبيين

 الشهداء هم القتلى في سبيل اله، لا سواه .

وفي حديث الرسول
(1)

الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلّا الشهيد ويتمنى آن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة||(1)

: (6)

الصفات الربانية المستفادة من صيغة المتكلم مع الغير، فلا بدّ في مسرح


 .
 الصالحون الذين هم من أغلى تمرات الحياة، مهما شملت تُمرات الزرع والضرع، حيث الثمرات النفسية أنفَسُ وأغلى من تُمرات الجسم. \$وَبَبَّرِ ألمَّحبِيِنِه على هذه البلايا المحلقة على المؤمنين فيما لَهم من

 (r) (17)

أجل واإن اله يبتلي عباده عند الأعمال السيئة بنقص الثمرات وحبس البركات وإغلاق خزائن الخخيرات ليتوب تائب ويتذكّر مُتذكِّر|(٪)، تم

$$
\begin{align*}
& \text { عن نهج البالاضة عن الإمام أمير المؤمنين ملي }  \tag{1}\\
& \text { سورة العنكبوت، الآيات : البات البا }  \tag{r}\\
& \text {. } \tag{r}
\end{align*}
$$






لا فحسب - بل والشُّرْعة الإلهية بتتابعها في مختلف طقوسها بأدوارها



(v) ${ }^{\text {en }}$

تم رإن أشد الناس بلاءً النبيون تم الوصيون نم الأمئل فالأمثل، وإنما يُبتلى المؤمن على قَذْرِ أعماله الحسنة، فمن صحَّ دينه وصحَّ عمله اشتدَّ بلاؤه وذلك أن اله سخف دينه وضـعُفَ عمله فقد قلّ بلاؤه، والبلاء أسرع إلى المؤمن المتقي من المطر إلى قرار الأرض"|(A)

وحينما نرى أصحاب الغايات الدنيوية الدانية يتحمَّلون مُخْتلف ألوان

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأعراف، الآية: بال1 } 1 \text {. } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الانياء، الآية: } \\
& \text { سورة الأعراف، الآية: } 17 \text { الآي } \\
& \text { سورة المائدة، الآلية: عA عA. }  \tag{0}\\
& \text { سورة الانعام، الآية: } 170 \text { الآل }  \tag{7}\\
& \text { سورة الملك، الآية: }
\end{align*}
$$

 في كتاب علي پ:

البلاء من أجل الحصول عليها، فبأحرى لأصحاب الغايات الأخروية أن
يتحملوا خلفياتها وأعباءَما .
كما ولا يدرك الآخرون قيمة الإيمان إلاّلا حين يرون ابتلاء أهله وصبرهم


مقلرين لها، مندفعين إليها .
فالشدائد تسجيش مكنونات القوى، وملخورات الـون الطاقات، فاتحة في




(1) الَحَّبرِبِّ

تعالى فرجه الشريف، وهو أصدق مصاديق آية البلاء ${ }^{\text {آلـ }}$
ومَن هم الصابرون - ككل" - حتى نـعرفهـم بأجمعهـم في صـيغة
مختصرة؟:
(1) (1) مصباح الشريعة ثال الصادن
 سمعت ابا مبدالش اله






:

 لـير قليلاً ولشرّ كثيرآ، ومن مصيبة الخير إقبال الدنيا على المؤمن بماله اله ومناله ورئاسته، فإنها بلا: يصيب على المبتلى بها أن يتخلص عن ألصن أوزارها
 إن الحياة العادية بين إقبال الدنيا وإدبارها هي قليلة البلاء أو خفيفتها، فإنما
 والمُصيبة - وهي - في الأكثر - التي توجع الإنسان قل أو كثر - قد





 والمُصيبة إن كانت حسنة فمن الهُ وإن كانت سيئة فمن نفسك وكلٌ من عند اله، حيث يأذن له تكوينياً مهما كانت غير مأذونة تشريعياً : ولمَأَأَكابَ尼
 (1) سورة الانيياء، الآية: با (Y) سورة النساء، الآية: (Y) (Y)

 (1) سورة الشورى، الآلية: •r. سورة التغابن، الآية: 1 الآي

بُوْلَنَّأَ(1)، وهي تعمُّ كتابة الجزاء هنا، وكتابة تَمْشِية الاختيار ممن يظلم بما يُصيب سواه، وكتابة الامتحان لمن يرتقي بما يُصاب مـابِ




 يَنْقَهُونَ مَحِئًا

فإذا كانت المصيبة السيئة من عند الله بما كسبت أيديكم أم بما كسبت

 الاسترجاع
وقد قال رسول الله






واسترجع، فيقول الله : ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسمّوه بَيْتَ الحمدله - .
$\qquad$
(Y) سورة الحليد، الآلآتاذ: YY، (Y)
(Y) سورة النساه، الآية: VA.


وإإن للموت فزعاً فإذا آتى أحدكم وفاة أخيه فليقل : إنّا له وإنّا إليه
 لها الاسترجاع، بل وإذا انقطع شسع أحدكم فليسترجع فإنها من المصائب" - وقد ا(طُفئ سراج النبي رسول اله اله
 العاقل ومن لم يكنّ فيه فلا عقل له، حسن المعرفة باله وحسن الطاعة له

وحسن الصبر لها (1)

 وةَالوأه باللسان إخباراً عن حالة واقعة في الجنان، فألسنتهم قائلة وأعمالهم


 وإدراكاتنا، فكلُّ ما لنا ومنا والينا، مماليك له دون أية أية حرية طليقة عن مشيئة اله، فحين تصيبنا مصيبته لسنا نتضايق أبدأ ولا نتساء الِاءل، لأنها ليست إلاّلا



 اله
 الكيير صغيراً جعله.
 كُتُتَّمَ(1) دون انفصال علمه وقدرته وإرادته!.
 إليها! نم الرجوع إليها ليس - بالتمام - رجوعاً إليه حتى وإن كنا من قبل

فيها!
 فهل رجوعاً إلى ما نحن الآن من 'وإنَّ

 نسطع على شيء من أمرنا، فكذلك نرجع إليه بنفس الحالة، حيث الحياة

 اعتراف باختيار ما اختار الها لنا يوم الدنيا، وكما كنا مسيَّرين فسوف نَرْجُعُ إليه كما بدأنا .



 ليس لنا اختيار، فأحرى لنا أن نختار في عالم التكليف والاختيار ما هو



فعلى مَ تأسف وتجزع أيها الإنسان عند المصـاب ولا يَمْلِكُكَ إلّا رب
 لك فيه ذهاب ولا إياب، اللهم إلّا اللني يأتيك جزاءً ليس كلك عنهُ محيدل ذلك! ولكن الصبر على المصاب حيث أصاب، لا يعني الصبر على كل"

 الجادّ على دفع الإصابة المسرفة، وإزالة البقية من الواقعة.
 وعلّ هـه الثلاث - وأنعِم بها وأبشِر - هي المبشَّر بها في ؤوَبَتُّرِ

 في نصيب نبيّه حيث يُصلي عليه هو وملائكته، فهي صلوات زيادة على عامة



 تخصُ النبي نصلي عليه .
(1) سورة البقرة، الآية: Y\&O.
(Y) سورة الأحزاب، الآية: بع.

 عليكم ليشرجكـم|" حيث الإخراج من الظلمات إلى النور هو الرحمة، إذ

 بعض، كلّ تنتج الأخرى، مهما كانت كلًّ صالاةً من الله ورحمةٌ وهدايةً، إلّا أن الاختلاف هو في اللدرجة.

我


آية وحيدة في شعيرة الصفا والمروة و: "التطوف بهمال، وهو فريضة في اللحج والعمرة، ورُكْنْ فيهما، فترى كيف يعبّر عنه بالا جناح" سلباً لـحُرْمَتِه، تم
"لا جناح" - بالنسبة لهذه الشعيرة الفريضة - تلمح أنه كان يخلدُ بِخَلَد المسلمين يومذاكُ جناحّ في التطوُّف بهما، وكما تدل عليه أسباب نزول عدة: (أن المسلمين كانوا يظنون أن السعي بين الصيفا والمروة شيءٌ صنعه




 فقال: إنه كان مندمها أصنام فلما أسلموا أمسكوا عن المن الطوا

 كنا نطون في الجاملية بين الصفا والمروة وإن اله قد ذكر الطواف باليّت ولم يذكر الطو الطواف =

كانت على الصفا والمروة أو بينهما فكيف نسعى بينهما؟(1) فنزلت آية
 السعي فإنها - ككل" - مفروضة على المسلمين في مجالاتها : غوَرَّن يُغَظْمَم
 معرفياً وعقيدياً وقولياً، ومن أعظمها إذاعتها بين الجماهير، إذاً فترك تعظيمها هو من طغوى القلوب أم خلاف تقواها ، والتقوى بصورة عامة ولا

(0) (8) ( ${ }^{(1)}$
(r) حَقِّ تُقَانِيْهِ
$=$ فاسمع مذه الآية في الفريقين كلامما فيمن طاف وفيمن لم









 الطواف بهما .
وني تفسير البرمان I I : عن تفسير العياشي في خبر حماد بن مثمان فال أبر هبد اله
 سورة الحج، الآية: بالان سورة آل معران، الآية: 1.Y الا مورة التغابن، الآية: 17 الآي
في فرض السعي أحاديث حدة منها ما في الدر المنتور 17 : • 17 - أخرج الشانعي وابن معد =

وقد تقتضي طبيعة الحال نزول آية اللّاجناح عند آوّل فرضٍ لعمرة أو
 - فيها - آن يرفعوا الأصنام من الصفا والمروة فسُئل عن رجلِ ترك السعي حتى انقضت الأيام وأعيدت الأصنام فجا

 ومن تم حجة الوداع حين حج رسول الها

 عُمرةِ فرادى وفي خفية قبل عمرة القضاء وحجة الوداع، ممن كانوا في مكة المكرمة، أم يقصدونها دونها، وعلّها نزلت مرات، أم تليت على المسلمين مرة بعد أخرى ولا سيّما في حجة الوداع وكانت أحرى بها الما ولأن
 للموحدين الجُدُد، الباغضين الأصنام، لذلك يلحِّق اللَّاجناح هنا بـا بـا وأَمَن



= اله






 قسماً من المندوب من تطوّع الخير صعوبة نفسية لأنه زيادة على الفرض .


 بحالِ، وعلماً بأن في ذلك صـلاح الجماعة المسلمة.
وهذه ضابطة سارية المفعول في كل" الحقول أن تطوٌّع الخير خيرّ عند الله، وعلى ضوئها الحديث (أفضل الأعمال أحمزهاله .

 التطيق، ولكنه مستصعب في وجه الحكمة.
 المسافة البعيدة مرات سبع، بزحام بالغ، وحر" حارق، وصـدام في الجمع
 وجه الحكمة في ذلك الفرض الركن، إضـافة إلى أوّلها، تحرجاً عن موقف الأصنام وسنة كأنها جاهلية.
فليس التطوّع - إذاً - ليدل على ندب المتطوع فيه كما لا يدل على فرضه، فقد يكون ندباً ولا تطوع فيه كالسواك والك والنكاح أمّا شابه، أو يكون

 الجديدة الحادة ضـدّ الشرك وطقوسه، هزت أرواحهـم هزّآّ، وتغلغلت فيها

إلى الأعماق، فأحدئت انقلاباً نفسياً حتى لينظرون بجفوةِ وتحرّزِ إلى ماضيهم الجاهلي، حيث النفصلوا عنه انفصالاً تاماً طاماً كلّ كيانهم، فلم
 والمروة وهو من طقوس الجاملية - بزعمهم - وهو موقف الأصنام في الواقع الماضي، ومدفنها بعد الماضي! هذا - ولكن شُرْعَةَ الحق تريد الإبقاء على بعض تلك الشُعائر لأنها منا من
 الأصنام إذ كانوا يلمسونها في طواف البيت والسعي، نَزعاءاً لها عن أها أهلها

 وترى ما هي شعائر الشا بوجه عام؟.







 مَاْحِ

(1) (1) سوررة الحجّ، الآية: بَي: بr.


 القلوب، وهي مفروضة تَدَرَ المستطاع، نم إحلالها - ومنه تركها - منهي
 الواجبة، لا يجوز إحلاله، وإنما پلا جناح" سلب لجناح مزعوم.

تم الشعائر - لغوياً - هي جَمْع الشعيرة، وهي ما تُشعر وتعلن بدقة على كونها محسوسة باهرة ظاهرة، كما الشعار هو ما يشعر به الإنسان نفسَه أي يُعلم، فالمشاعر والشعائر هي المعالم الظاهرة المتظاهرة المرة الإلهية التي تُعلمِ
 شعور بلا شعار، ولكن شعائر الله تجمع إلى الشعار الشُعور، والى الشعور الشععار، فهي مذياعات صـوتية وصـورية إلهية كلإسلام تعريفاً به كـلِّل، وتتريفاً له ككل"، في مناسك هي في الأكثرية الساحقة أو المطلقة أعمال أم تروك بلا ألفاظ إلّا قلة قليلة هي التلبيات والصـلاة، إذاً فليست الأعمال الجوانحية من شعائر اله، ولا كلّ الواجبات أو الفرائض الجوارحية هي من شعائر اله، وإنما هي مذياعات الشرعة الإلهية بطقوسها الجماعية المعلنّه، التي تدل بدقة ولطافة على حقائق رقائق في شرعة الحق .

 مكاني لشعيرة السعي، فليس الزمان والمكان آيّآ كان شعيرة إلهية إلّا بما يحل فيهما من شعائر اله.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الحج، الآليات: YY-YY. }  \tag{1}\\
& \text { سورة المائدة، الآية: II } \tag{r}
\end{align*}
$$

ولأن كونهما من شعائر الهَ يتفرع عليه هنا وَفَلَا جُنَّاَ عَلَيْهِ آَن يُطْزَفِ
 ماضية على أية حال، قاضية على أي جناح مزعوم حين يُقسح لها مجال .

 الباطل، أم هي معرَّبة عن آكُناهل الفارسية، وعلى أية حال فـل فهي عصيان،


 كان له حَوّل كالكعبة المباركة، وهو - ككلّ - السير الذي ينتهي آخره إلى الى
 بدأ .

وواجب البدءة في السعي هو من الصفا، وكما ينتهي السير إليها ثم إلى
 والسعي من أهم المناسك وأحبِّها إلى الهّه بل واليس لها مله منسك أحب

إليه من السعي وذلك أنه يُذل فيه الجبارين"(r) بل و(جُجِل السعي بين الصفا والمروة مَذلَّةً للجبارين"|(r) هذا - ولكنه لا لا

 به فاتى الصفا فبدا بها . وفي الدر المتور 1 ا: •17 - أخرج مسلم والترمني وابن جهير







 حج أو عمرة جناحاً!

ترى ومتى فرضت فريضة السعي بين الصفا والمروة، وما هي الصفا وما هي المروة؟ قد يكون سُمي الصفا صفاً لأن المصطفى آدم هـر هبط عليه
 وَنُوعَه وقد هبطت حواء على المروة، ولنما سُميت المروة مروة لأن المرأة

هبطت عليها فقطع للجبل اسم من اسم المرأة(1)
كما وأن الصفيَّة هـاجر قامت على الصفا - حين عطش إسماعيل
 اللمَوْوَة فقالت: هل بالوادي من أنيس؟ فلم تُجب، تم فـم رجعت إلى الصفا

 الشياطين"(؟): منازل الشياطين - تحت الأرضية - الأوثان، التي دُفنت في
 نطأ الأوثان بسعينا عليها، ونفرّ عن الشياطين الذين يلاحقوننا بعد الطواف، (1) نور الثقلين 1: هع أ في علل الثرايع بإسناده إلى عبد الحميد بن أبي الديلم عن أبي عبد اله



تامت على الصفا . . .
 السعي بين الصفا والمروة؟ قال : لأن الشيطان . . .

ليستلبوا عنا الروحية التوحيدية المخلًّفة عنه، فليس هو العذو كيفما كان، فقد يعدو الساعي وقد يركض، فكمب من عادٍ غير ماعِ، أو ساعِ غير عادِ،
 كذلك والشياطين اللاخليين، حيث السعي بهرولته تسقطهم عن قلبك، كما أسقطتهم عن قالبك، إذاً فـالوث الشيطنات تسقط بسعيك لو سعيت فيه كما أمرت. والسعي هو الجِلَّ الهادف، تفتيشاً دائباً عما يهمه، أم فراراً عما عـا ينعمه، والساعي في السعي بين الصفا والمروة يفر" عن الشيطنات الثلاث،


وراءًهم


 أمر اله، رمزاً للجمع بين الدين والدنيا، الدين كأصل والدنيا كـيا كهامش لا لا تضربه بل وقد تؤيده، وهذا درس أوّل في السعي من آدم آدم
 عن ماء وأنيس لإسماعيلها العطشان الوحيد، فلا يُؤيسها رمَضاء الهواء الصاء
 تسعى سعيها مرات سبع، متكلة على اله بسعيها، فتفور فائرة الماء من آرتزية

زمزم
فَلْيْعَ الساعون للحصول على بغية الحياة الرامز إليها الماء، دون أن
 ودرسٌ ثُالث من السعي أن نطأ مـخابئ الأوتان (إسماف ونائلةها أمّا

شابه، وذلك من شعائر التوحيد السلبية بعد إيجابية الطواف، فلأنّ السلب في كلمة التوحيد أطول من الإيجاب وأعضل، فليكن الإيجاب بين سلبين الابين الما

 الدفينة في النفس، فإن حركات السعي، ولا سيّما الهرولة كما الآبال، تُسقط عنك ما علَّته بنفسك ما هو أجنبي عنها من إنيات وأنانيات.

وكل" ذلك - كما الطواف - في سبعة أشواط، سلباً لأبواب الجححيم السبعة، التي هي من شيطنات سبع، المنقسمة من أصولها الثلاثة: (الشيطان - البقر - النمر" وخدوَيات ثلات، واثنينيات ثلات، وجمعية واحدة هي كلٌ الثلاث.

أَوَ ليس الصفا والمروة - بعد - من شعائر اله، حيث يُشْعِرُنا برموزٍ كهذه، وهو من إذاعات إلهية بارزة لِدَخِر الشياطين والشيطنات، وإنبات حق الحياة، والسعي في كلا النفي والإنبات في حيوية التوحيد الحق؟.

 الخير هو خير الخير، تكلفاً نفسياً وبدنياً في السعي أما شابهه ممّا يُتكلف فيه. . . ومن صِـلات آية الصفا بما سبقها من آيات، أن السعي هو من

 لتجِدَ له أنيساً أو ماءً، نم وموضع من الصبر على تطوع السعي، نفسياً وبدنياً


أهديت إليه بهدية يشكر لها، والمُهدي في كلّ مجالات الهدايا هو الها
 فماذا على العبد في شُكْرِه لربه وهو غريقُ في خِضَمِّ نعمه! .

مسائل فقهية أخرى في السعي:

 أمكن، وإلّا فيُطاف عنه(1)، وهو بعد الطواف، نم في عمرة التمتع، وفي المفردة بين الحلق والتقصير، وفي الحجٌ كيس بعده حلقَ ولا تقصير .

Y - واجب السعي هو الأشواط السبعة، ابتداءً من الصفا، واختتاماً إلى المروة بنّة السعي للحج أو العمرة.

 الصفا والمروة فريضة" فلو انحرف عن الحدٍ بين الجبلين أجبره. ع - يبطلُ السعي بالزيادة عمداً كما ضالطواف المفروض إذا زدت عليه
 السعي متعمداً نعليه الحج من قابله وأما الناسي نفي اليمسن من معاوية بن عمار من

 صصيع ابن مسلم عن أحدمـا رجع إلى أمل؟ قال: يطاف منه.

مِئلَ الصهلاة إذا زدت عليها فعليك الإعـادة وكذلك السعي||(1) وسائر
التفاصيل الخارجة عن مدلول آية السعي راجعة إلى فقه المناسك (r)


الكتمان هو الستر على ما يـجب إفشاءه أم هو فاش، سُـئل عنه أم لمـ
 الحديث، وهو يعمّ الحديث الفاشي المستور بعد الظهور أو الذي لا يظهر الا وهو بصيغة أخرى: ترك إظهار الشيء مع الحاجة إليه وحصول الداعي اللى


 للهدى فإنها مادة الرسالة، حيث الشرعة مركبة - ككلّ - من بينات وهدى، الانى،
 تشريعية، أم تُكتم الهـدى الناتجة عن تلكم البينات كتما كانماناً لدلالتها على هداها، تأويلاً لها إلى غير معناها .

 الكتمان.
 مبيَّنة دون وسيط لكل" الناس، لأنَّ منهم أميين لا يعلمون الكتابِ إلّا أماني (1) التهنيب I (1) (Y) (Y) راجع كتابنا (أسرار - مناسك - أدلة الحج) باللغة الفارسية.

فكيف بيّنت لهم؟ ومنهم دارسون لا يقرؤون الكتاب فكيف بينت لهم؟؟ ومنهم


 ثانيهما أن يُرزق المرزوق بما يُُنِق عليه المنفقون بإذن اله تكويناً وتشريعاً،
 كتابياً ومسلماً، كتماناً لأصول من الدين أم فروع منه(1) فاله يُبيّن ما أنزل من البينات والهدى للرسول بياناً للناس، والر الرسول






فـ الشر خلق اله العلماء إذا فسدوا وهم المُظهرون للأباطيل، الكاتمون

(1) نور الثقلين 1: 1\&9 في احتباج الطبرسي من أبي محمد العسكري

 بأسمانكم وبعد المتلقين بالقابكم والآخذين لأمكتكم والمتأمرين في ممالككم؟؟ قال: العلماء إذا فسلوا، مم المظهرون للأباطيل

$$
\begin{align*}
& \text { سورة النحل، الآية: ع\& } \\
& \text { سورة آل عمران، الآية: الآن }
\end{align*}
$$







 التعلم، فعلم الدين كالماء يجب إرساله إلى كلّ مكان لينتج نتاجه آيّا كان وني أيٌ كان.

وليس يجب تعليم الدين - فقط - لمن يسأل، بل ومن لا يسأل أم لا

 يوم القيامةه، و(امن كتم علماً مما ينفع الهِ به الناس في أمر الدين الدين آلجمه الشا

|الكنز فلا ينفق منه||(1)



 وآخرون يصدون على آخرين، ونالثة تجمع في الكتمان بين بينات نفسه =
 تعود ئم تعذب، تلت: وما منكر ونكير؟ تال: مما تعيدا القبر، تلت: أملكان يعغباذ الناس في تبورمم؟ قال: نعم.



اله
(Y)
(Y) سورة طه، الآية: •0.

وهداها، وما للآخرين فطرياً وعقلياً، نم يكتم البينات الأخرى وهداها، فهو في ثالوث اللعنة العصيان!

 الآيات الربانية البامرة - والهدى، أن الثانية هي نتيجة الأولئى فالآلآيات البينات هي دالات على الهدى في كلٍ حقول الدلالات، فمن يكتم البينات
 أَلْلِعْوُنِ البينات والهدى، ومختلف دركات الكتمان قبل البيان وبعد البيان وصدّاً عن




 وكما يلعن الله، فلأن اللعنة الناتجة عن كتمان ما أنزل اله تشمل المحروومين عنه، وتخلق جوَّ البعد عن رحمة الله، فكأن الكاتمين تحولوا بذلك الكّلكا الكتمان إلى ملعنة ينصبُّ عليها اللعن من مصادره، ويتوجه إليها بعد الله من كلِّ
 أمراً لمن يأتمر أن يلعن الكاتمين، في مئلث الجنان والقال والفعال، خلقاً




لجوٌ اللعنة عليهم حتى يحيدوا عن غيّهم أن يذبلوا بعيّهم، فإنهم ألعن الناس وأظلم الناس، قلوبهم آثمة وفي بطونهم نار، فما أنزل اله للناس مو شها






 وبيان ما أنزل اله واجب كفائي ليس على أعيان العلماء ككلّ، ويكفيه برهاناً أن ليس بعد بيان من فيه الكفاية أي" خفاء فلا كتمان، ولا ولكان الكانما الكفاية


 يعذرون، وكذا الذين بإمكانهم التعلُم حتى يعلموا ولا يتعلمون .

 الأدواء تختلف حسب مختلف الحال .

فمن الممجاهيل مَن هم بـحاجة إلى كلتا البينات والهلى، ومنهم من

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الآية: •1E. } \\
& \text { (Y) سورة البقرة، الآلية: YAY. } \\
& \text { IAV: سورة آل حمراذ، الآية: (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة النساء، الآية: (0) }
\end{aligned}
$$

تنقصه اللبينات وهو منجلنبّ إلى الهـلى، ومنهم من تنقصه الهـدى دون



: آرَّ
هنا استثناء عن اللعنة الناتجة عن الكتمان بتوبة عنه، ولا فقط قلبية بينه




 مُقصرُ في كتمانه ولا عفو كلياً إلّا إصـلاحه .
فحين يتوب ويستطيع الإصـلاح عما كتم والبيان لحدِّ يرجع المضلًّل عما





 إصالح ما أفسد ولا البيان فما هو ذنبه في قصور، حيث الا الجواب الْ أنه معاقب
 اللعنة قصر أم قصّر مهما بان البون بينهما .
(1) سورة النحل، الآية: 1Yo.
سورة الطور، الآية: Y Y .

وإذا لم يستطع هو على الإصلاح بنفسه والبيان فليحاول فيهما بعلماء ربانيين بإمكانهم ما هو عنه قاصر، حيث إن واجب الإِهـلاح لا يختص .بنفسه دون وسيط

فهؤلاء المصلحون الذين بيّنوا بعد ما أفسدوا بما كتموا، يفتح لهمـ القرآن هذه المنافذ المضيئة الثلاث، ذريعةَ الخلاص،


فأما المصرُّون على كتمانهم فلا يزدادون إلّا لعنات على لعنات:
 : أَبْمَهِ








 منهم الذين لم يؤمنوا وأمامهم دلائل صدق الإيمان، وكذلك الذان الذين كفروا لا لا



درجات وهل إن الموت هنا - فقط - هو حتف الأنف، فإن جنّ على كفره
 القصـد من الموت هو انقطاع التكليف دونه، إن لم بكن يفيق في حياة التكليف عن جِنّة كفره، وليست النجاة عن وصمة الكفر إلّا بالتوبة الصـالحة
 حياة التكليف على حاله، أم ولأقل تقدير لم يتب، والم والمستينى من اللعنة هو التائب المصلح المبين!
صحيح أن المجنون لا هو مؤمن ولا كافر، ولكن الذي كفر نم جنّ
 مات وهو كافرٌ حيث استمر كفره إلى جنونه وهو مرحلة من موته، مهما لم يكن مكلفاً حال جنونه .

وهل إن أضرابهـم من الكفار - أيضـاً - يلعنونهم كما المؤمنون؟ وهم




مقصّراً .
وقد تلمحح آيتنا أن التوبة عن الكفر قبل المـوت - أيّآ كان - مقبولة









والخلود - كما لمحنا له في مختلف المجالات - هو البقاء مدة طويلة،
 تخفيفه ما داموا ودام العذاب قلر الاستحقاق، وأما إذا فنوا بفناء النار الار فليس
 من العذاب، أم خرجوا عن النار قبل كمال العذاب الذاب الذي يستحقون، فإنها

 بفناء النار، أم أخرج قبل فنائها باستحقاق، فما ذلك بتخفيف في العذاب. فأُسطورة اللّانهائية في العذاب كشريطة تدار بين من لا يحسبون لـا لحق



 هم أحياءٔ في النار - في لعنة مئلثة الزوايا، فهي تجنح اليهـئهم وهم في النار
 الخلود أبدياً وسواه .


ذلك لانْهم أغلقوا على أنفسهم كلَّ منافذ الرحمة يوم الدين، فقد حملوا

 حياة التكليف جِنّة أو ناس، حيث إن كفر الكتمان خلّف لعنة طولَ خلِّ خط

 عن الإيمان، وعلى المقصرين إذ أوثق رباط كفرهم ضد كتلة الإيمان.




 "ا - خلق السماوات والأرض - عبارة أخرى عن خالقيته - ككل" - لكل"


وإإن اله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول ونصر النبيّين

(1) سورة المؤمنون، الآية: ^•1 .



فإن (وجود الأفاعيل دلّت على أن صانعاً صنعها(1) وهذه الأفاعيل
 حيث الرحمة الرحمانية العامة والرحيمية الخاصة هنا ونا وهناك
 مِن فُمُرِرِ
آيتنا تلك هي من أوسع الآيات التوحيدية دلالة على توحيده تعالى من


عليه الآية الأولى من الـبع:
1 والناكر لربوبيته ناكرٌ للخلقه واحداً أو كثيراً، مهما اعترف المشُركون أنه


(1) المصلر عن كتاب التوحيد تال مشام فكان من سؤال الزنديق ان تال: فما الدليل علي؟ قال
 له بانياً وإن كنت لم تر الباني ولم تشاهده.

سورة الملك، الآية: با
 للني فاجعل لهم الصفا ذمباً ولكن إن كفروا بعد ذلك هذبتهم مذاباً لا أمذبه أحداً من العالمين






وعلى أية حال فحدوث الكون بسماواته وأرضهه دليل أن له محدثاً، وأصول



محدثٌ
ولأن الخلق على شتات أجزائه وخواصه منسجـم كهيكلِ واحدِ ذي

 اللخالق عديدُ الصنع المتفاوت، إضافة إلى استحالة التعدلد في اللكمال المطلق اللّامحدود، حيث العدد بحاجة إلى مايز بين أصحابِ العلدد مزيجاً بجهة الاثتراك وذلك تركّب وعجزٌ ونقصُ في كيان الخالق .
 الليل والنهار الأرضيين، والاختلاف افتعال من الخَلف أن يتكلَّف الإتيان خلف الآخر، أو الخُلف أن يختلف عن الآخر تخلفا رآلفاً عن مسيره أو مصيره،




 الزماني والمكاني، فإننا نجد في كرتنا الأرضية على كلِّ الِيا حال كيلاً ونهاراً مع
 ساعاته، فأقصر الأيام مو نصف ساعة كما في سويسرا، وأطولها ستة أثهر


فاللحركة اليومية الأرضية على محورها ترسـم لها الليل والنهار بـمواجها نصف الكرة أو يزيد مع الشمس، اكتسابآ من نورها وحرارتها فرا فيسمى النهار،



البعض حول الأرض.
وعاملّ ثانٍ هو ميل سطح الدائرة الاستوائية أو المعدل عن سطح المدار الأرضي في الدركة الانتقالية شـمالاً وجنوباً، وقضيتهُ ميل الشـمس من الان المعلّل شمالآ أو جنوباً راسماً للفصول، وهو سبب استواء الليل والنهار في خطّ الاستواء في القطبين
أما القطبان أنفسهـما فلهـما في كلّ سنة شمسية تامة يوم واحد وليلة واحدة كل" منهـما نصف سنة، واللليل في قطب الشـمـال نهار في قطب الجنوب وبالعكس

فالسنة في المنطقتين القطبيتين نصفها ليل ونصفها نهار على التساوي،
 ساعة إلى
 ستة أشهر، وأعجِب باختلاف زمنيِ بين نصف ساعة وستة أثها أثهر! . كما والسنة كلها حاضرة الفصول الأربعة في مـختلف أيامها، فالصيف في الشمال كمصر وأوروبّا شتاء عند أهل الجنوب كاهناتالل| .
 مختلف الآفاق في كرتنا الأرضية، فالصباح عندنا مساءٌ عند آلخرين وليلّ عند
 واختلاف آنحاء الأرض قُرباً وبُعداً .

اختلافات ثلاثة مُنضّدة مُنتظمة، فأصل حلد
 مبحان الخلاق العظيم

ذلك! وإن توالي الإشراق والعتمة - فذلك الفجر وذلك الغروب - يهتز

 ذكر اله بهذه الآيات المكرورة.
مسخَّرة بين الأرض والسماء، أم وبطاقات أخرى كشف عنها العلم وكلُ






فجريُ الفلك في البحر آية، واتجاه القلب في أعماق الفطرة إلى ربوبية



كَكْوْ


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الرحمن، الآيتان: Y\& (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. سو (Y) سورة الإسراء، الآلآية (Y) }
\end{aligned}
$$

ميْت الماء بميْت الأرض بما فيها من ميت الحبوب، نرى في مئلث الميتات حياةٌ، مبحان الخلاق العظيم.

- 0


 فخلق الدواب وبشُّها دون تهافت وتفاوت آية لقوم يعقلون آنهما من إله واحد.

1
الرحمة، والريح - إلاّا الموصوفة بالطيبة - هي ريح العذاب، وما هبا هبت ريح فطّ إلّا جثا النبي

عذابآ، اللّهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً"(Y)

(V) ${ }^{\text {(V) }}$
(7)

(1) سورة الشورى، الآية: YQ.

. . .


أقول: ومكذا نجد في الثقرآن كما في آيات الرياح العشر.

$$
\begin{aligned}
& \text { IIV : سورة آل عمران، الآية (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة الإسراء، الآلاية: } 79 \text { (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الحاقة، الآية: } 7 \text {. } \tag{v}
\end{align*}
$$

(Y)

فهله ست.




وتلك - إذآ - عشر كاملة من الرياح بين خبيئة وطيبة، كلها - فيما أراد


ولو أن هنالك مصرّفين للريح والرياح لتفاوت التدبير والتقدير، ولهًا ترَى

ومن عجائب الرياح أنها تـحصل وتفعل مـا تفعل بين الأرض و/ الرا ال . . 1 ذراعاً فوقها، والأغلب في تحصُّلها أن الأشعة الضوئية الواقعة من
 الهواء على حمل ما يعلوها أو يجاورها من بارد الهواء الثقيل، فيتساقط على

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الروم، الآية: } 01 . \\
& \text { (Y) سورة يونس، الآية: (Y) } \\
& \text {. سورة الأعران، الآية: (Y) }
\end{aligned}
$$

(7) المصلر - أخرج الشافعي وابن أبي شيبة وأحمد وابو داود والنساني وابن ماجة واليهيهي في سننه عن أبي مريرة قال: اخخذت لنا الريح بطريق مكة وعمر حاج فاشتدت فقال ممر لمن
 رجلاً لعن الريح فقال له الني بأمل رجعت اللعنة عله. (V)

اللحار الخفيف، فيجري الخفيف - إذاً - إلى خلاف سمت اللدفع، وهذه هي
-الأغلب في ظاهرة الرياح




سحاباً .
ففي خلقِ السحاب بين السماء والأرض، وإرسالها بصورة منظمة دون فوضى أم تهافت دليلّ أن ماحبها الساحب لها لها المطر بها إله واحد، سبحان الخلاق العظيم

فترى هـذه السبع مؤتلفة متآكفة غير متخالفة وأن فيها وَالَّيَكتِ لِقَقُر يَعْلُونَهِ عقلَ فطرة وفكرة، وعقَلَ إحساس وعلمَ لو كانوا يعقلون. فلو أن الإنسان ألقى إلى عقله عقليته، وألغى عنه بلادة الغفلة وكرور الألفة، فاستقبل مشاهد الكون بإحساسات متجددة جادّة، ونظرات مستطلعة مستعلية على نزوات، كالرائد اللذي يهبط إلى الكون آوّل مران مرة، فتلفت عينهُ
 التي تتوالى كدائرة الشريطات على الأسماع والأبصار فالقلوب، سببحان اله مُقلِّب القلوب.



الأنداد هـم الأمثال الأضداد، أمثال في الألوهية بعضـأ أو كلًّا فأضداد


 وأن تنوين التنكير تهوين لمكانة هؤلاء الأنداد. وقد يخرج من الأنداد الأولياء المعبودون من دون الها إذ هـم ليسوا بأضداد لش، مهما اتخذوا أنداداً .





 المؤمنين اله، أو كحبٌ يليق بالش، وكل" هؤلاء على دركاتهـم تشملهم
-




 درجات الحب عندهم تسوية بين اله والأنداد، أم ترجيحاً لها عليه، ولكا لانكن
 يشركون باله. فكما يجب توحيد الله في كافة ميزات الألوهية والربوبية، كذلك توحيده

في حبّه، ألًا يُسـاوى ولا يُسـامى في الحبّ بسواه، لا كإله وإن في ذرة


والحب الأشد من حبهم - للمؤمنين - ذو بعدين اثنين : أشدّ من حبّهم
 وهذا حبّ فيه شركاء أو شريك، فقضية الإيمان الموحّد هي الحبُ الانِّ الأشدّ
 وحين يُنتَّد بمؤمنين ساقطين يحبون غير الها أحب من الها فليس القصـد





 كأحباء اعتياديين قضيةَ العواطف والمصلحيات الحيرات البشرية الحاضرة، التي قد يغيب معها حب الله المتفوق عليها، وذلك فسق في الحب وليس كفراً فيه. وحب من سوى الله بين ممنوع وممنوح، فالأوّل هو حب الأنداد وهو

 كإله ولا كأهل اله، وهو تخلّف عن شرعة الحب في الله.
والثاني هو حب الهه والحب في اله، ثم التسوية في حب أهل اله على

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة آل عمران، الآية: ا } \\
& \text { (Y) سورة التوبة، الآية: Yع. }
\end{aligned}
$$









إن دوافع الحب الموحد الأصيل لها حاضرة حاصرة الهرة، وهي الهل كما اله غائبة خاسرة حاسرة، فبصيغة واحدة الحبر حبر غير الشّ لا في الشا إشراك في شرعة الحبّ باله مهما اختلفت دركاته، فمطلق الكمال - أيآ كان
 فكيف نحبٌ من سواه كما نحبه؟.

 فضهلا عن العالم القدير اللّانهائي في كلٍ كمال مرغوب وهو الهو اله تعالى شأنه. وقد خرف وهرف وانحرف من تقوّل ألا يمكن حب اله، اللّهم إلّا حباّ
 من ناره.

 أتول: مذا من باب الجري والتأيل إلى مصداق آدنى، نإن حرمة التسوية يين غير المتساوين جارية ملى كلُ حال.

والحب هو أول تعلُّق فطري بين المنعَم ومنعمه، وله درجات حسب

 أمّن يحب اله طول حب الهه وطَولِه، بحوله تعالى وقوله، وإنهم تجسّدٌ لحب
 وأفضلهم رسول الله محمد أسمائه الحبيبة (احبيب الهله وهو أفضـل أسمائه وسماته كمـا ضا(الهله أفضل أسماء الهـ.

 الله أنداداً! ولا يُعقل حب الأصنام كحب اللّا ولا أن الأصنام متّبَّعون مهما
 من دون الله اللهم إلّا الصـالحين إذ ليسوا أضداداً لله مهما اتُّخذوا له شركاء، ولا هم متَّعون إذ لا يدعون إلى أنفسهم.

وقال
 إشراكاً باله وفسقاً عن شرعة الها
وقضية حبّ الإنسان نفسه أن بحبَّ ربّه المستكمل لها الخالق إياهـا،
فليحبّ نفسه إذا أحبها الله حبًّا في الله، وليبغضهـا إذا أبغضهـها الله بغضاً في الله، وليقلُّر نفسه متعلقة - ككلّ - باله يروّضها بتقوى الشا ويمحور الله بمرضاته في حياته كلها دون سواه، ومذا هو من حق توحيد الها.

حبّ كلّ شيء راجع إلى حبّ النفس، وليرجع حبّ النفس إلى حبّ الله، لا أن يحب الله لأنه من حب النفس، بل يحب نفسه لأنه من حب الله، موحداً في الحبب دون إشرالٍ بالها حتى نفسه على إيمانه، فضلاً عنها على كفره وإشراكه! .

 الحائرة فيها حور نفسه، حائر في العمق حور ربٌّه، لا يبتغي إلّا مرِّا مرضاته، تطوافاً على طول خط الحياة بخطوطها وخيور فيا ونا حول ربه، حَوْلاً معرفياً وحُببياً وعملياً، مبتعداً عن كلٍ محور سوى الله حتى نفسه المؤمنة باله، وذلك هو التوحيد الحق.

وللحب مراحل خمس هي الودُّ والعِشُقُ والمَيمَان والخلة والشَّغف والخامسة هي البالغة مبالغ الحق ومراحلها إذ بلغت شغغاف القلب ولبه

إن حبَّ الشغف والخلة مها المعتمد عليهما في شرعة الحب، أن ليس
 العبيد والتجار، وذلك الحب غير المعلًّل هو حب الأحرار، أن تحب اللا لا لا
 والجلال اللانهائي، وهو المحبوب فطريآ دون سبب إلّا هو، فإنه هو حظه ذاتياً، فكما الإنسان يحب نفسه لأنه هو، فليحبّ ربه لأنه أكمل مما هوا هو، بلا بلا وهو بكلّ ما له ومنه، يكون منه، فلا محبوب له - إلذاً - إلاّا هو .
 حبّآ في الله ولها لا سواه، وذلك الحب لا يتغير إلّا تقدماً كما اله لا لا يتغير، وأما الحب المعلتل فهو متغير بتغير أسبابه أمام صفات الجمال الجمال والجلال


(لو") هنا في موقف التحسر ومسرح التأثر التكسُّر للذين ظلموا في شرعة الحب، فـ "لو"ه مدوا بأبصارهم إلى مسرح العذاب ومصرحرح القوة لها جميعأ،

.
لو يرون ذلك المسرح المصرح، الحاسم الموقف، القاصم الظهر،
لانتبهوا عن غفوتهم ولكن لا حياة لمن تُنادي! . . . لو يرون.


重

 دون الها أنداداً يحبونهم كحبّ الله.
فهنالك الأسباب بينهم كلّها متقطعة بهـم، إذ ينشغل كلٌ بِّفسه عن سواه، وتسقط كافة الصّـلات غير الأصـيلات، اللّهم إلّا صلة التقوى، وظهرت أكذوبات الأنداد وكل" القيادات الضـالة وخوت، وهنالك الك يتحسر

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة العنكبوت، الآية: YO } \\
& \text { (Y) سورة الأمراف، الآية: MA. } \\
& \text { سورة (r) سورة الزخرف، الآية: (Y) }
\end{aligned}
$$





 (1) (1)


 (r)

 حياتها!، فلا تدل - إذآ - على البقاء اللآلمحدود في النار النار، وإنما الخلود الأبدي فيها، إنهم في النار ما دامت النار .


سورة فاطر، الآية: rv. سورة النمل، الآية: • سورة آل عمران، الآية: •Y.












理


بعدما بينَّ اله حقّ وحدة الألوهية ووحدة الحبب إلهياً لنفسه، هنا يُقرّر




 في الأرض سـابق حظر كأهـل، إلّا أنه لها فلا يلا يحل أكله إلاّلا بمرضـاة الها
 والطيب - هنا - هو كلّ ما تستطيبه النفس أكلاَ، وطبعاً النفس الباقية على الطبع الإنساني الأولى، دون المنحرف عنها المّا المنجرف إلى دركا
 كما في الطباع الأوروبية المنحرفة عن إنسانيتها .
 أشخاص خصوص متخلفة عن الجماهير، أم يُستقذر كذلك، والمعيار هو الا
 تشريعها جمهرة الناس دون الخواص






 جمِيمِعا(1) وقد تُنافي - أيضاً - سماحة هذه الشُرعة وسهولتها!.


 بالبعض المأكول.



 حصرت مهما كان نسبيّا مما لا تساعدان على أصالة الحظر، أم إجمال الآية في الحِلِّ! .
 طيبآ، مما في الأرض حلالآ طيبآ، حلّا عاماً كضـابطة لأهل الجواز، وطيباً

 حال، نم والَتِبَا


 استقذاره نوعياً واقعياً، لا واستطابته كذلك.



بَيْنَحُ



داخل في ضابطة الحل إلاّلا ما نبت الحظر عنه بدليل من كتابِ أو سُنَّةِّ
 وكخطوة الإسراف والتبذير فإنهما من الشيطان، وخطوة التـحريـم لغير
 اختلفت هذه اللدركات في الـخطوات، وعلى أية حال فاتِّباع خطورات

الششطان هو الانجذاب في قياده، أن تكونوا سيقةٌ للشيطان فيما يخطوه هـ
 خطواتُ النيطان وسائله وذرائعه إلى بغيته الأخيرة ومي الألاني
 بخطوات من صغيرة إلى كيرة إلى كبرى، فعند ذلك الطامة الكبرى وكما قال



 إما في نفسها آم إلى غير العاصي، أم أم تجمعهمها، نم العقيدة السيئة، والفاحشة هي أفحش من عملية السوء والفحشاء.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النحل، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة النساء، الآية: YQ. }
\end{aligned}
$$

فاتِّباع خطوات الشيطان محظور في كل" الحقول، أكلاً كما هنا، أمّا






 تحليل ما لم يأذن به اله، وأفحش منه المشاقة الصريحة لحكـم الهم الها أنني أُحرّم مهما أحلَّ اله، أم أُحلِّل مهما حرّم الها ها

وقبلهما سوء وفحشاء عملي وعقيدي، فمن سوء عملي أكل الدحرام الخخفيف مادة وحرمة، ومنه عقيدياً تحليله افتراء على الها، ومن فحشاء وعاء عملي الحرام المغلظ والعقيدي منه فريته على الها، والسوء والفحشاء العقيديان الفـيان هـا أسوأ وأفحش منهما عمليآ، فلذلك يفرد العقيدي بالذكر بعد مطلق السوء والفحشاء: \$وَآَن تَشُولْاًا

فقد يعصي العاصي مُمْتَرِفاً أنه عاص، وأخرى محللاً له تقصيرأ في


 يفلت الأخير من نصها داخلاً في الأولوية.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الآية: ^•Y. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة النور، الآية: (Y) }
\end{aligned}
$$

فالقول على الله بغير علم - بدركاته - هو أسوأ من السوء وأفحش من الـن الفحشاء العمليين، مهها كان القسم الأوّل من الثالوث سوء ألمأ أمام الثاني، وهذا فحشاء أمام الثالث من الناحية العقيدية.
فمن السوء عمليّا في ظلال آيتنا ترك أكل ما لم تثبت حرمته ، اللّهم إلّا

كما من الفحشاء عملياً أكل الثابت حرمته، ومنها عقيدياً القول بحليته

 الاستناد إلى القياس والاستحسان أما شابه مما ليس دليلاً شرعياً، بل الأدلة الشرعية تعارضه،، كل هذه قد تشـمله ثالوث خطوات الشيطان بمـختلف دركاتها

فحذارَ حذار من ويلات خطوات الشيطان، فإنه لا يحمل الـمؤمن
 عقيدياً، حتى يورده في مسيره إلى مصير الهلالك الأخير "اجهنم يَضْلَوْنَها وينس المصيرالـ .

وإنها نالوث الخطوات في حصر وإنًّأهِ وليست وراءها خطوة، وهي


أترى الشيطان يأمر - فقط - بالسوء و . . .؟ ونراه قد يأمر - فيما يأمر - بالخير ! إنَّ أمره بغير السوء هو في الحّ الحق أمر بالسوء فأمر فأمر سوء، إذ يتذرعه
 عن أحكامه فيصبح صاحبه تالياً للقرآن والقرآن يلعنه.

ففي الحق لا يأتي من الشيطان إلاّا عملية الشيطنة وعقيدتها مهما أمر في

ظاهر الحال بخير، نم لا يتمكن الشيطان - أم أيةّ كان - أن يأمر بسوء وفحشاء بمقدمات كلها شريرة، وإنما يخلط حقاً بباطل وباطلاً بحق وهو بدء وقوع الفتن كما يروى عن قاطع الفتن علي
 فلو أن الحق خلص لم يكن للباطل حجة ولو أن الباطل خلص لم يكن
 فهنالك استَخْخَوَذ الشُيطان على أوليائه ونجى الذين سبقت لهـم من الش

الحسنى|"



وقد يجر" الشيطانُ الإنسانَ من الأفضـل الِى الفاضـل ليتذرع به لإخراجه
 الأشق ليشق عليه فيترك الفضل عن بكرتها .

重


وذلك هو الدرك الأسفل من الخطوات العقيدية الإبليسية، مشالَّةُ الهُ في حكمه بحكم الآباء القدامى التقليديين، معارضة الدليل بالتقليد الخاوي عن الدليل، وقبله خطوة الحكم غير التقليدي خلاف حكم اله، وقبله القول على الها بغير علم دون أية حجة من كتاب أو أثارة من علم قياساً أو استحساناً أما شـابه، وقبله الفتوى دون تفتيش صـالح عن دليل، دركات أربي عقائلدية في خطوات الشيطان، وقبلها أو معها خطوات عملية من سوء إلى فحشاء.



فـ الو"ا الامتناعية هنا تنازلّ إلى سماح التقليد لو انهـم عقلوا شيئاً
 ولكن على فرضه - وكما هو الواقع الملموس - أفتتبعون آباءكـم ضـدَّ ما


ونسله، بعيداً عن كلٍ الأعراف في التقليد مَخْبوراً ومَخْظوراً(1) (1)
 هارخ للعلم والهدى، فإنه تعالى مصدر العلم والهلى فكيف يُعارَض فيهما بتقليد أعمى؟.
 بَتَتَونَهِ وهم يعقلون أثياء ويهتدون إلى أثياء بحتاجونها في حياتهم؟



 الش، وهدى شاملة إليها، والتقليد الجاهل هو نفسه من خطوات الشيطان.





بارعة أن الامتداء هو من خلفيات العقل، مُقدّراً بقدره، فحين لا يعقلون



الجنانه .


عل" ذلك مَيَل للذين كفروا في ثـالوث تقليد الآباء، وعبادة الأصنام،



 ونداءّ، وفي نعقهم بأصنامهم أم وطواغيتهم هـم بين اللإلجابة أهـلاّ إلذ لا لا يسمـعون حتى دُعاء: ونداءة، أو اللّإِجابة حيث إجابتهـم لا يـحمل سؤالاً - لعابديهم






 الحقائق بحاجة إلى سمعها والإفصاح بها والإبصار إليها، وهم صدّوا ولاع عن


فمن أهم منافذ العقل عن الحقائق السمع والبصر واللسان الإنسانية،

 إذاً فمثلك في دعاء الذين كفروا، أم ومئل الذين كفروا في دعائك إياهم



فلما لم يؤنر (ايا أيها الناس . . . 1 أثره إلّا في اللنين آمنوا، فليُكرِّر لهم


 غيرك رزقك كما ليس رزقُك رزقَ غيرك، فقد تقيّدت أهالة الحل بما رزقك الله، وليس رزقك إلّا ما حصلت عليه من جِلّه، أم هو رزق جما جماعي لا له شخصياً كالأملاك المشتركة قبل خروجها عن الاشتراك، مئل الغابات والبحار والأنهار حسب الضوابط المقررة في الشرع.
وترى أن اله يرزُقنا مع الطيبات غيرها تم ينهاها عن غيرها إذاً - يرزُقنا؟ إنه قد يرزُقنا من غير الطيبات أكالاً ولكنها من الطيبات الطات لغيا الأكل كالأصباغ أما شـابه! ثم ومن الطيبات ما يُصنع منها غير الطيبات وهي
 دحاتك إيامم، أي مثل الداحي لهم إلى الإيماذ كمثل الناحق في دعاثه المنعوق به من البهانم

 السماع دون تفهم المعنى. لأنهم يعرضون عن قبول تون تولك وينصرنون عن تأمله فيكونون بمنزلة من لم يعقله ولم يفهمه ... .

 وقد يُتَّخذ منها سَخَرْ وهو غير حسن.
 كلها طيبات، إضافةَ الصفة إلى الموصوف: كلوا من الطيبات التي رزقناكم، ولكنه كمعنى خاص يخرج الرزق عن عمومه، الشامل لغير الطيبات التي نصنعها من الطيبات.
 الطيبات المرزوقة فقد عبد هواه دون الهّ، ومن لم يَتُعُر الهُ على الطيبات،



أجل - وإن تحريم مـا أحلّه الله عملياً أو عقيدياً أو جميعاً، هو من الإشرالك باله وكفر به، كما وترك شكر الله فيما آنعم من الطيبات هو كفران، أم كفر وإشراك باله.

يقول اله في حديث قدسي يرويه عنه الرسول القدسي والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري|"(r) وإإن اله طيِّبٌ لا يقبل إلّا طيباً وإن اله أمر الـمؤمنين بـما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صـالحاً إني بما

سورة الأعران، النحل الآية: : WY. .
 الدر المنتور 1: 171 - أخرج أحمد ومسلم والترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي=
 لا يستطيب بطبيعة الإيمان مال غيره، أو محاصيل الظلمّ، أو الإسراف والتبذير، ومناك بجنبه وفي مرآه ومنظره بطون غرئى لا عهد لها بالها بالشبع ولا طمع لها في القُرَص.
فـ وَكِبَبَتِ تستطيبها جسدياً، كما أنها هناك ما تستطيبها الأنفس الإنسانية، وهنا

 الإيمان قيد الفتك، فالمؤمن يفتش عن طيب أُكُلِه وحِلٌّه وأن يكون بمرضـا ربه، فيحتاط عن المخلوط أو المشتبه بالحرام .

 حصرّ نسبيّ في نطاق الأنعام التي حرَّم المشركون أقساماً منها افتراء

 وقد تحمّل ذلك الحصر ثلاث أخرى، فانتتان من الأربع مدنيتان، هذه
 وتجد القول الفصل فيها في آية النحل والمائدة . ومجمل القول فيها لا سيّما آية الأنعام - وهي نص في الحصر - أنها = السماء با رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغني بالحرام فأنّى يُستجاب لذلك! (1) سورة المائدة، الآية: 1.

تنفي الحرمة في نطاق الأنعام إلّا ما يتلى عليكم، اللّهم إلّا لدم الخنزير خارجاً عن الأنعام لتعوّد أكله بين المشركين الانيا
 عَادٍ والباغي هو الطالب لا عن اعتدال، فهو الظالم في هذه الورطة، أن





 بغياً وعدوآ، بغياً على صاحب المال، وعدوآ عن قدر الاضطرار الار والقول الفصل في كلّ أطراف الآية وزيادة شاملة تأتي في آية المائدة إن شاء الهُ تعالى.

 عَدَابُ أَلِيٌُ

نور الئقلين 100 الم في الفقيه في رواية محمد بن ممرو بن سعيد رفعه أن امراة أتت عمر






 فقال: وليس شيء مما حزّم اله الا وقد المله لمن اخط المر إليه. نور الثقلين 1: 107 من الكاني عن أبي عبد الهِ

قَّمّنا شطرآ من الكلام حول الكتمان في آيته الأولى، نم

 تمن قبال ما أنزل اله قليل.




 بالأفواه إلى البطون؟ علّه لأن فاعلية البطون للـمأكول هي أهل الأكل

 استقراراً في بطونهم، مع أنه أفظع سماعاً وأشدّ إيقاعاًا.






$$
\begin{align*}
& \text { سورة ق، الآية: YY. }  \tag{1}\\
& \text { سورة النساء، الآية: •1 الا }  \tag{r}\\
& \text { سورة آل عمران، الآية: VV. } \tag{r}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الشورى، الآلية: } 0 \text {. } \tag{६}
\end{align*}
$$

المؤمنين دون وسيط يوم القيامة نظراً إليهم، ويكلم غيرهـم تنديداً بهم دون سماح لهم أن يكلموه.

 الأخرى، وقد حملوه معهم من الأولى

: (
وهل كانت لهم هُدى ومغفرة حتى يشتروا بهما الضهلالة والعذاب؟ أجل



 وَيْكأنما هي صـفقة يدفعون فيها الهدى ويقبضـون الضـلالنة، ويؤدون المغفرة ويأخذون بديلها العذاب، فما أخسرهـا من صفقة وأغباها، فقد كانت الهدى لهم مبلولة في الآفاق وفي أنفسهم فتركوها الـا واعتاضيا
 اكنَّادِهِ : اما أصبرهم على فعلِ ما يعلمون أنه يصيرّهم الّى النارها .

¢
 وحيه دون أية ريبة، وحاملاْ لكلّ حق يحق نزوله للعالمين، وبـوَوإنَّ آلَّدِينَ

 الرسول الذي أنزل عليه الكتاب، وشقاق - ككل - مـع الـحق الذي لا لا يشتهونه، فهم - إذاً - في ثالوث الشّقاق، بعيداً بهذه الأبعاد.

 بالرسول مـحمد تشملها جميعاً .
هنا صلة بين هذا البيان وبين تحويل القبلة وما أثاروا حوله من جدل،

 فائضة بشعورات وواقعيات إيمانية. فالإيمان الصالح هو نقطة التحول في حياة الإنسان أتّآ كان وإلى أية
 إلى البلد الأمين، ومن التفكك إلى وحدة الاتجاه.














نقد تلمح أولى الآيات هنا أن مناك وجوهاً من الناس كانوا يولئون

 دون طقوسي جافة: خاوية عن الإيمان الحق وحق الإيمان في عشيرة كاملة من بنود الإيمان.





 إياها، رمزاً إلى الاتِّجاه - ككلٍ - إلى الها
 المغرب والنصارى المولين وجوههم قبل المشرق، وهم باله واليوم الآخر وسائر العشرة كما يجب، كما وهو الئ تعري المسلمين من اللين يشابهونهم في تلك التولية الثقاحلة عن حق الإيما
 الكتاب، بل والأصل هنا هو وجوه المـخاطبين - أهالة - بالقرآنا وها وهم




هذا، وكما سُئل الرسول


(1) سورة النساء، الآية: זYا.

 فتلا عليه مذه الآية فقال الرجل : ليس عن البُر سألتك، فقال أبو ذر جاء رجل إلى رسول=

فرو . . وفي هذه العشرة الكاملة من زوايا البرٌ نجد كلَّ الأصول الإيمانية
وفروعها الأصيلة، إيماناً بالمبداً : ا|الهلا وباليوم الآخر : (المعادلا وما بين المبدأ والمعاد من وسائط الرسالات: (والمـلائكةه" وموادها : "والكتاب" وحملة الرسالات : "النبيين" وهذه خمـس تتبنَّى الأصول الإيمانية، تُم خمس أخرى تتبنّى فروعها العملية، من الـن






=


ونحاف عقابها


 فقال : ما الإسلام؟ قال : شهادة أن لا إله إلآ الش وأن محمداً رسول اله اله وتقيم الصهلاة وتؤتي



 من السائل قال: فما أشراطها؟ قال: : إذا العراة الحفاة العالة رهاء الها الشاة تطاولوا فا في البنيان



 (1) مورة البقرة، الآية: 1 اليرة

فالبرٌ عقيدباً وإيمانياً فعملياً يأتي بسائر البرٌ كتولّي الوجوه قبل القِبْلة التي يرضاها اله ولا عكس إلّا لمن آمن حقاً .

إذاً فليس سلب البرٌ عن تولية الوجوه سلباً مطلقاً لأنها آيضاً من طقوس البر، وإنما هو سَلْبٌ لأصالة البرّ عنها، والتولية حسب الشرعة هي فرعه.

إذاً فالإقبال على القشور المصلحية تغافلاً عن الألباب ليس من البر"،
كما الإقبال على الألباب تغافلاً عن القشور المأمور بها ليس كلَّ البرّ،

 المال جمعاً بين المراجع الثلانة، مهما كان المال أقرب لفظاً، فإن اله هو
 ومعنوياً، : آآتى المال على حبٌ الهال وآٓتى المال على حبٌ المال وعلى
 الله حين تؤتيه ونفسك تحدثك بطول العمر والفقر|"(r)

 على سواه مما كان عندهم، وأما الإنفاق من رذيل المال أم في رذيل الحال
مورة آل عمراذ، الآية: \&r.
 أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنساني وابن حبان حن أبي مريرة قال قال رسول اله 艮 إذا بلغت الحلقوم، قلت لفلان كذا لفلان كذا إلًّا وقد كان لفلان الِّ
سورة الإنسان، الآية: A.
(اكاللذي يُنفق أو يتصدّق عند الموت فمثله مثل الذي يهدي إذا شبع"(1)
 تحص الإنفاق بلدجات الحبب، حب الـمال وحب إيتاء الـمال على حب اله
*م هالفقير هو هـدية الله قَبِل ذلك أو ترك"(r) فاردوا السائل ولو بظلف
محترق|"(r)
وهنا المؤتَون المال على حبٌّه ستة حسب ترتيب الاستحقاق والحاجة،
 والأولاد، وطبقات القربى هنا هم كطبقات الميراث لأنها أصدق الطبقات إذ
قرّرها اله تعالىى (٪)
 عن أبويه، نم اليتيم المنقطع عن أبيه، نم الفطيم المنقطع عن أمه، وعلّ
 الدور الأخير
والمساكين هـم من أسكنهم العدم، ومي تعم الفقراء الذين أَفْقَرَهمُ العدم، فإنهم آسوءُ حالاً من المساكين، كما ويقدَّمون عليهم حين يذكران

اللمصلر أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصحهح والنسائي والحاكم وصسحه من أبي
 يهدي إذا شبع.




 رحمأ فإنه خير كك.

 هو ابن سبيل الها، المنقطع عن ماله وذويه في الهُ وكما جاء ابن السبيل بعد
 ليس في معصية الهّ وسبيل الشيطان.


 أنفسهم مـما يؤتى، فإن ذلك أهلـح لهمّ، إضـافة إلى أن الرّقاب ليسوا - بطبيعة الحال - في حاجات شخصبي إذ يتحملهم أصحابهم بواجب النفقة
 قدر المقدور كلاًّ أو بعضاً .

ذلك الترتيب السداسي - بما في كلٌ ترتيب - يُراعى في إيتاء المال، تم يُقلَّم من يحمل عنوانـ (اعلى المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنان صدقة وصلة|"(٪)

> سورة التوبة، الآية : • •7 .

 ملى فرس مطرق بالفضة المر الدر المنتور 1: IV ألى أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وحسنه والنساني وابن ماجة


 كك أجران أجر الصدة وأجر القرابة.
 والإنفاق، فكما الصدقة والهبة إيتاء، كذلك القرض إيتاء، فمثلاً ابن السبيل ليس إيتاءه المال لفقره، إذ قد يملك أكثر منك في بلده، فأنت تؤتيه الآن قرخاً تم تأخذه منه بعد الآن، كما والهبة المعوضة والهدية إيتاء.

ذلك الإيتاء بمراتبه واجب كما الصـلاة والزكاة، فليس يعني الزكاة فإنه هنا يقابلها متقدماً عليها، فهو إذاً من الضرائب الواجبة قلر المقدور، إضافة إلى ضريبة الزكاة.

 العقل وعهد الشُرعة الإلهية، فإن ذلك المثلث من العهد لزام



 قضيةً الاحتراس على الإيمان ببنوده عقيدياً وعملياً، فالصبر في اللا فيا البأساء والضراء وحين البأس - إنه في ذلك المئلث البارع - تربية للنفوس وإعداد

 النازلة، رجاءً في اله، وثقة باله واعتماداً على الها
فلا بدّ لأمة تُناط بها القوامة على البسرية أن تتهيأ لِوَعثاء الطريق ومشاقِ السفر على أية حال، في كل" حل" وتر حال، في البأساء والضراء وحين البأس، لكي تنهض بواجبها الضخم، وتؤدي دورها المرسوم. فالصبرُ في مثلثه رباط عن التفسِخ في كلّ زوايا الإيمان وقضاياه،

ورزاياه من كتلة اللآإيمان، ولذلك يختصُّ هنا بتقدير الاختصاص، وأخص
 لاختصاصه في مراس الإيمان واحتراسه.



 مُحاكاة الواقع كما هو، فهي - إذاً - تتع الأثر كما أثر دون إفراط عـر عليه ولا





- ${ }^{(\uparrow)}$
 اعتداء عليه - لأكثر تقدير - إلّا كما اعتدى، كماً وكيفماً، عَدِداً وعُدداً، تسوية عاقلة عادلة بين الجرم وقصاصهـ
 إذاً - لكمب، لا عليكمّ، حيث القصـاص هي لصـالح أولياء الدم وليس

عليهم!
أم هم القاتلون، حيث القصاص عليهم مي كحقِّ خاص لأولياء الدم؟


أم هم حكام الشرع؟ فكذلل الأمر، فإن حكمهم تابع لما يختاره أولياء
الدم! اللهم إلّا شذرآ(1)
علّهم هؤلاء أجمع، مكتوب عليهم القصـاص، فعلى أولياء الدم لأنه
 كتصصرة على الضابطة، وعلى القاتلين لأنه حق عليهم، وعلى حُكَّام الشرع،
 حفاظاً على الحياد العام للكتلة المؤمنة.

 كان العفو أم والانتقال إلى الدية محظوراً جماعياً .



 .

فقل يستفاد من نصٍ الآية في الجمل الثلاث شريطة المساواة الثلانية في

 بصيغة أخرى مُساواةً في الجنس وأخرى في القيم الاقتصادية، بل الاني والأولى الألى
 العبد.

وذلك نصّ خلفي على رفض المُساواة - في حق القصاص - في سائر (1) كما في القاتل الساعي في الأرض فساداً، فإنه خارج عن خصوص الحق إلى عمومه.

القيم روحية وسواهـا، اللّهم إلّا العددية فهي من أحق المسساواة وأعمقها

 الواحد في كلّ واحداً. والمـحور الأصيل في زماننا ومنذ أملِد بعيدِ هو تُساوي الجنس فيأتي
السؤال - إذاً - عن מالأنتى بالذكر والذكر بالأنتى॥؟.
 يجبر نقص الأنتى القتيلة - لقتل الذكر - بردّ نصف ديته إلى ورئته، كما يدل عليه صحيح الأثر، نم الأنتى الأرخص من الذيكر تقتل بالذكر بأحرى أولوية قطعية وليس بعد شريطة المسـاواة في الدجنس شريطة أخرى في شرعة

القصاص من ميزات معنوية أماهيه، حيث النص مقتصر على ما اقتصر .
 النقص في اختلافهما في الثانية - فقط - رداً على ورئة الذكر قاتلين ومقتولين
 والمائدة كآخر ما نزلت هي ناسخة غير منسوخة! . آية المائدة لا تتحدل عن شرعة قرآنية - ككل" - بل هي حاكي
 تنسخ عمومها بشريطة المساواة في الجنس والحرية الـا فلا فتبقى الباقية تحت

 باختصاص القصاص في القتلى بالقتل، ودون شريطة تساوي الجنسين، وبين

النصرانية القائلة بالعفو، والهمجية المشركة المتعدية في القصاص كلّ ا'طوار العدالة والأعراف العاقلة الإنسانية، فقد كانت تَقتل قبيلة عن بكرتها بقتيل واحد، أم لا تَقتل واحداً قتل قبيلاً، فالأشراف كانوا يقولون: لنقتلن بالعبد

 القاتل عند والد القتيل قائلين: ماذا تريد؟ فقال : إحلى ثلاث، قالوا : وما

 وكانوا يظلمون في أمر الدية كما في القود، فدية الشُريف شـريفة ودية الوضيع وضيعة! .
وقد خـالف الإسـلام كلَّ هـهه الثـلات الـمـفرِطة والـمـفرَّطة في أمر

 الرسول
 عليه ثابت الأنر .
 محصيورة في اختلاف الجنسين، وفي الحرية والرقية، دون سائر الميّزات روحية وسواها .





 يجبر النقص ويحقق السماوات.
تم وفي عكس القضية وهو الأنتى بالذكر، قد يؤخذ ناقص الـا




ذلك حكم بنفس بنفس، فهل يقتصّ من جماع روايات عدة(1) ودعاوى الإجماع تقول لأولياء الدم قتل الجميع بردٌ دية الزائد عن الواحد إلى أوليائهم! .

 أحرار بحر، أم إناث بأنثى، أم عبيد بعبد، ولم تنسخ آية المائدة إلاّلا في غير المتماثلين في الجنس والحرية. = ( Y Q $\mathrm{A}: \vee$










تم وذلك اعتداء بغير المثّل، إذ لا مـماثلة بين واحد وجماعة، وهو



المعصوم في معتبرة
 المساواة في القيمة، فليس إسرافاً في القتل ولا اعتداء بأكثر مما اعتدى،

وكما يؤيله صحيح الأثر (r)
فلا حجة في إجماعات تُدّعى أو روايات تُروى، هي مُعارضـة بمميلها ومُعارضة للكتاب، فالقوي قولاً واحداً عدم جواز قتل الأكثر من وار واحد

 هذا! وأما إن قتل نفس نفسين أو زاد، فهل يقتص من القاتل لواحدة تم



(1) سورة الإسراء، الآية: بr.




 رجلاً عمدأ؟ قال: اتقتلال به ما يختلف فيه أحده (التهذيب في باب القود بين الرجال والنساء رقم رir

 فالأقرب وإن لم يكن قرابة أداه إلى الإمام فإنه لا يططل دم امرىء مسلمه،

بينهما، نم اقتساماً في دية الفائض بينهما وهذا هو الأشبه الأصح، تما تم إن إن


 الآية وتضرب المعارضة لها عرض الحائط.


 تفرض - فيما تفرض على الباقين - اتّباعه، عفواً عن نصيبهم من القود انتقالاً - ككل" - إلى الدية حيث القود لا يتعض في واقعه، اللهم إلّا عفواً

 العفو عن بعضه هُفَلَهُ عَنَابُ آلِيرِّها





 وتعارضها وفقاً للآية روايات منها صصبية ابي ولاد الا سالت ألا



 أنه إذا عفا واحد من الأولياء ارتنع القود.

عنه لأن الثانية عفو مطلق لا يبقى معه شيءّ، والأولى هي مطلق العفو الذي





 - عفوَ العافي، واتِّباع حكام الشرع ذلك العفو . فـ (اينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صـالحه على دية، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدي إليه

بإحسان||(1)
 إحسانآ في أمل الأداء، وإحساناً فيما قرّر من الأداء مادة ومدةً


 عدم السماح عن القود وفي شرعة الإنجيل - خلافاً لشرعة اللها - سـماحاحاً



 (Y) ويه الومن ضرب أباها أو أمه يقتل تتلاً (10) ومن سرق إنساناً وباهـ أو وجد في يده يقتل قتلاً=
"اولا تأخذوا فدية عن نفس القاتل المذنب للموت بل إنه يقتل آم ولا تأخذوا فدية ليهرب إلى مدينة ملجئه . .. وعن الأرض ولا ولا يكفر لأجل الدم
 وفي سفر التكوين (9: 7) (اسأسفك دم الإنسان بالإنسان اسفك دمهله.




 رحمة بين الإخوة، رحمةً على المجرم النادم، أو الذي يتندَّم بعفوه، ورحمةً على القتيل حين يُعفى عن القاتل صدقة على القتيل.
 واعتداء بعد العفو، وعلى الجملة اعتداء من العافي أو المعفوّ أم شركاء ولي

 (IV) =





 فذية. جميع مساكنكم (YQ) كل من قتل نفساً فعلى فم المشهود يقتل القاتل (• (r) - ولا تأخذوا
 واليهودية والنصرانية إلى سهولة الاختيار قصاصاً بعدل، أو انتقالآ إلى دية،



هذه كأصل وضابطة، والعفو تبصرة صالحة في مواردها حيث تقتضي





 مسارحه المخلّفة من ترك ملاحقة المجرمين

فمهما كان في عفو المدجرم وتركُ ملاحقته أو التخفيف عنه وَتَغْيفٌ مِّن
 وضابطة فيها حياة لأولي الألباب بل وسواهم : حياةً لأهل الحق كيلا يلا يموت الحق وشفاءً لصدوروهم من حقد فاتك ورغبة في الثأر الذي لـي لم يكن يقف عند حدٌ وكما نراه في واقعنا اليوم حيث تسيل الحياة على مذابح الـا العائلية في أجيال ولا تكف عن المسيل إذ لا تجد إلى القصاص السبيل . وحياة للمجرمين كيلا يُكرِّروا إجرامهم حين لا يقتلون بقصاص، فيا فقي القصاص تنبّق حياة من كفت الجُناة عن الاعتداه ساعة الابتداء، فالذي يُورئ أنه يدفع حياته نمناً لجياة من يقتله، جدير به أن يتروى ويكفر ويتردد فيرتد إلى عقله ولبه، وحياةً لهم أخرى في الأخرى حين يُقتلون أن يُصلَّ عن

إجرامهم، وحياةٌ لسائر المسلمين كيلا يججرموا أم يتخاذلوا أمام المـجرم، وحياة لحكام الشرع إزالة للفوضى وإحياء لروح الأمن والطمأنينة، وعلى الجملة حياة للمسلمين ككل (1) اللّهم إلّا فيما كان في ترك القصاع الـا

فالقشُريون الذين لا ألباب لهم يفضلون ترك القصهاص زعَم أنه رحمة وعاطفة إنسانية وذلك تفريط بحق القصـاص، وآخرون مُفْرِطون يعملون
 القصاص القرآنية عوان بين الإفراط والتفريط بشأنها، أصـلاٌ كقانون حقوقي


وهذه شرعة أولي الألباب، الذين يراعون كلّ جوانب المصلحة، فردية
وجماعية.
فأين هذه البلاغة الأدبية والمعنوية البارعة على اختصار الآية وسائر تعبيرات البلغاء ك: قتل البعض إحياءٌ للجميع - أكثروا القتل ليقل القتل، ، ومن أبلغها عندهم وأفصحها : القتل أنفى للقتل!


 الهجمة غير العادلة، ولا تجد عبارة كهذه البالغة المدى، البليغة المعنى على
 الآية: ولكم يا أمة محمد فكف لنلك عن القتل الني كان حياة للني كان همّ بقتله، وحياة لهنا الجاني اللني أراد ان ان



إيجازها طول تاريخ الحقوق وعَرضه، مما يجمع بين جمال التعبير وجلال المعنى وشموله لكافة المتطلّبات العادلة في حقل القصاصه تعني ظرف القصاص وجوَّه لا نفسه، فإن نفسها ليس حياةٌ وإنما فيها حياة،
 بما يقصه القرآن من قصاص عادلة يسمـح فيها بالعفو بعضاً أو كلّلّ، ولا ينبئك مثلُ خبير بهكذا التعبير العبير • فليس القصاص في شرعة القرآن انتقاماً جافاً جافياً وإرواء للأحقاد، بل هي في سبيل الحياة، واستحياء للقلوب واستجاشة لتقوى الله . فليست لتقوم شرعة ولا حكومة أخرى بغير القصـاص الخاص المنتهي
 التنظيمات الخاوية من روح التقوى صداً عن الطغوى. فالتقوى هي التي تحمل القاتل على الاعتراف بالجريمة في محكمة الشرع كما حصل كراراً زمن الرسول الثقوى هي الحارسة اليقظة داخل الضممائر المؤمنة وفي حنايا قلوبهم، اللى جانب الشرعة النيرة البصيرة بخفايا القلوب. فهل إن شُرعة القصصاص - بعدُ - هـمجية وجفاوة خلاف الحفـاوة الإنسانية، كما تقول الحضـارة المادية المتفرنجة : إذا كان القتل الأول فقداً فالثاني فقد على فقد، نم وهو من القسوة وحب الانتقام، البعيدة عن سارة الحان الإنسان العطوف الرؤوف، ويالإمكان تأديب القاتل بما دون قتله . تم إن جريمة القتل ليست إلّا خلفية أوتوماتيكية لانحراف الروح ومرض النفس، فقضية الرحمة والحكمة - إذاً - أن يحوَّل القاتل إلى مستشفيات الـو الأمراض النفسية. والجواب عن كلّ هذه الأقاويل الزور الغرور نجدهُ في آيات القصصاص


 أم سواه، ولا سيّما إذا اختلق له عذر المرض النفسي، مما ميا يسمح لأي أحد أن يخوض في هذه الجريمة لغايات رديئة نم يؤخلذ في كل مرة إلى رياحة

المستشفى النفسي؟.
وهل إن في قصاص القاتل المُتعمٌّد جفاوة وخلاف رحمة، وليس في
إبقائه يخوض في قتل آخرين جفاوة وخلاف رحمة؟.
 في العفو بموارده الصالحة تربية لنفوس مستهترة تقبل التربية والرجوع إلى الى عقلية هالحة، ولكنن لا يجبر أولياء الدم على العفو فإنه سماح عن عن الحق الثابت لهم، مهما ينصح القرآن بالعفو في مصالده . تم وهؤلاء المتحضٍ رون الناقدون شرعة القصـاص هل يت يتوقفون عن حروب مستأصلة لجماهير دفاعأ عن كيانهم في صالح الح الحمان الحيوية المادية، فهم
 حقولها، التي هي أم النواميس الواجب الحبان الحفاظ عليها بكلٍ الطاقات والإمكانيات.
أم هل يتوقفون عن إيادة جمع ظنوا أنهم يعزمون الثورة على الحكم؟؟ حتى يفتوا بحرمة تتل القاتل الفاتك حُرَم حياة الإنسانية!.
 القوانين - هل استطاعوا القضاء على جريمة القتل، وهي تزداد يوميّا بينهم
(1) سورة المائدة، الآية: ry.

بمـختلف الأساليب الخخبيئة الوحشية اللّإنسانية! أفهم رُحماء على حياة


 الإصـلاح، أم ولأقل تقدير عدم إماتة الحق .
 لولا القصاص، حصرأ لها بـحالة الوقاية عن تكرر الإجرام، وهـله طبيعة
 فلولا شرعة القصاص كضـابطة لأصبحتت الحياة بكل" شؤونها متـأرجفة، ولولا رحمة العفو كهامش على هذه الشرعة لما ظهرت التقوى في النفوس


 تقبل العفو والسماح في مصالحهه.




الوصية هي النوكيل فيما لا يستطيع عليه الموكِّل، أم لا يناسب محتده



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الشورى، الآية: •ع. } \\
& \text { (Y) سورة النساء، الآية: 11 (Y) }
\end{aligned}
$$

 به كلّ مكلف، فهنا الوصية إلى المرسلين ليبلغوا رسالات ربهم الثى كلّ

المرسل إليهم.
وهي في غير الله ظاهرة في وصية الموت حيث الحيت لا يحتاج إليها في



وصية الموت.
وللوصية رباطات ثلاث بالموصي والموصى له والموصى إليه، فني ذلك





نم وآيات الفرائض تعبٌّ عن الوصية بما يؤكّد فرضها نالثة، فقد تنتكرد (我


مما تلمح كصراح.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الشورى، الآية: بir } \\
& \text { (Y) سورة آل عمران، الآية: 1.Y } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النساء، الآية: 11. }
\end{aligned}
$$

(إن الوصية حق على كل" مسلم||(1) فكيف تنستخ آية الوصية بآيات
الفرائض؟ و(آنَختها"(ץ) في بعض الروايات لا تعني إلّا نسخ الإطلاق، وكما




 اله



يحرمون الارث

 واجتمع الناس إليم قال: اللهم فاطر السماوات والأرض هالم الغي الغيب والثها الثهادة الرحمن

 والقدر والميزان حق وأن الدين كما وصفت وأن الإسلام كما شرحت وأن الت التول كما حـا حـئت وان القرآن كما أنزلت وأنك أنت اله الحق الميين، جزى الها محمداً وآل محمد بالسلام


 السورة التي يذكر فيها مريم في قورله


أمير المؤمنين








 يختص بوارث! فهي لا توافق القرآن، وتعارضـها الـمروية عن أئمة أهـل الـي


تجديف ${ }^{(r)}$
ولقد احتجت بآية الوصية - فيمن احتج - الصديقة الطاهرة جمعاً بينها وبين آيات الإرث، فهل هي بعدُ منسوخة وبعد ارتحال الرسول الْ
 الناطق بفرض الوصية؟

فحتى لو تواترت الرواية على غير فرضها كانت مضروبة عَرَْ الحائط،
=
 (1) اللر المتور 1: IVO - أخرج أحمد وعبد بن حميد واليهيهي في ستنه عن أبي المامة الكابلي

 قد تسَّم لككل" إنسان نمييه من الميراث فلا تجوز لوارث الو وصية، وفيه أخرج جبد بن حميد عن

 تطرلت عليك بثلاثة: سترت عليك ما لو يعلم بـ أملك ما واروك، واوسبعت عليك



 بشيه؟ قال: نعم - أو قال: جانتز لـ. (الكاني V: 9).

فضـلاً عن آحاد معارَضة بأكثر منها وأصح سنداً! وجواز الوصية في بعض الاأحاديث يعني عدم الحظر عنه لأنها بوجود الوارث في مظان الحانر الحظر، أو
 حضـور الـموت، فبإن فرضهـا حسـب الآية خـاص بـما إذا حضـر أحدكـم

الموت.
وبعد كل" ذلك فآية المائدة في إثهاد الوصية - وهي آخر ما نزلت الو
 والأقربين بالمعروف حقآ على المتقين .
 خير، نم اختصت بقسم قدر في السنة بالثلث، وكما تصرح آيات آت الفرائض

ولا
فحقاً إنها تفرض الوصية كما آيات الفرائض تفرض الفرائض وتلمح

 الأثلاث الثلاثة إذ لا وصية وكل" ذلك من بعد دين .




 والا ستتار، والميت فيها منهار لا يستطيع أمرأ عاقلاٌ باختيار! إنها تعنيا الا الحالات التي تُعتبر في كل" الأعراف أنها حالات حضور الموت، لـمّا قلا قل
 ينقطع الرجاء من الحياة فالوصية - إذاً - مكتوبة.

ولماذا الوصية مكتوبة هي خاصة بما إذا حضر أحدكم الموت؟ إذ إنه قبل حاضر الموت مسؤول شخصياً عن الوالدين والأقربين في نفقات واجبة
 يعمل بواجبه تجاه الوالدين والأقربين فليوص لهم بما يا يجبر واجبه في حياتها


 وفرض الوصية هذه هو بطبيعة الحال خاص بـا با

 الأموال، واختصاصهها بما تحصل عليها من حِلّه، وما تبقى عندك بعد
 كلٍ ما ترك إذذ ليس له إلآلا خيره في نطاق الشرع، فكيف يوصي بـما لا يملكه؟.

فهل إنه كلّ ما يتركه مما قل" منه أو كثُر؟ وقليل المال ليس شيئاً يُذكر، كما وأن في الوصية به للأقربين ممن يرثُ فضهلا عمن لا يرث إضراراً بسائر أهل الفرائض، أو تقليلاً لميراث من هو خارج عن الوصية من الورثة (Y) ، إذاً



(1) سورة لقمان، الآية: 10 (1)

 وليس لك كثير مال فلع مالك لورئتك.

تختلف من زمان إلى زمان، ومن بيئة إلى بيئة، ومن عائلة وارثة إلى عائلة، ليس يُحلَّد بحدِّ خاص كضابطة سارية لما تصح فيه الوصية، فهو المال النـي يتحـمل الوصـية وهنـالك وراثل، دون أي مـال توصي بـه وتَتحرم الورثة
 ولا رجحان.



 الله، فإنهما من الموازين الثابتة في كافة الإنفاقات واجبة وراجحة. وما شُرْعة الوصية بالثلثث إلاّا رعاية لأحوال المـحاويج من الوالدين
 الحاجيات، والموازنة الصالحة بينهم في قلر الحاجات مقلدرة في الثلث، والوصية بالمعروف هو العدل فيها حسب القرابة والحاجة، فكما الواجب على من عنده خير الإنفاق بالعدل على الوالدين والأقربين في حياته، كذلك عليه الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، تسهيماً بالعدل من ثلث مالث ماله أو ما لَه من حق، فإن الورثة وسواهم من الأقارب ضـروب شتّى في الـحاجة، فيسد تغور الحاجات بالوصية الصالحة.

فقد شاء الله بفرض الوصية للوالدين والأقربين ألاّ يُحرموا النصيب العدل، وليست سهام المواريث لهم ككل"، لموانع أصيلة أو طارئة تحول دون الإرث، نم وليست السهام المفروضة تحلق على مختلف المـلف المحاويج
 من حيث الحاجة فلا ضـابطة فيها حيث الحاجات لا تنضبط تحت ضابط ولا بلّ للموصي النظر الثاقب إليها والوصية الصالحة بحقها .

إذاً فالتقسيم العادل هو بين وصية الهُ بسهام المواريث وو مية المكلفين كما أمر اله للوالدين والأقربين بالمعروف، وهو مالح التقسيم سداً للثغور وتسوية من حيث الحاجات، إذاً فهذه الوصية واجبة كواجب سهام المار المواريث على سواء، نم عن الوصية المحرمة في شرعة الها، نم عن الوصية الفوضى غير المراعى فيها درجات القرابة والحاجة.




وقد تلمح صـارحة بوجوب الوصية لهم، أنها إذا تركت أبدل عنها برزقهم إذا حضروا القسمة، وهم غير الوارئين، فضـلاّ عن الوالدين وأولي القربى الوارئين

فهنا واجبات ثنلائة: واجب تطبيق السهام كما فرض الشا ، وواجب الوصية للوالدين والأقربين كما أمر اله بالمعروف، تم واجب الرزق من الميراث لمن يحضر من أولي القربى واليتامى والمساكين
 الموصي، ما أمكن له من إنفاق عليهم، تقديماً لجانب الأقرا لأقربين ثم سائر القرباء على مراتههم، نم اليتامى والمساكين وابن السبيل

الإنفاق.
وترى أن الأقربين هـم فقط أقارب النسب؟ والأزواج هـم
الأقربين مهما كانت قرابتهم بالسبب؟ إطلاق الأقربين يشـملهم دون ريب

حيث القرابة السببية قرابة كما النسبية، فمهما كانت القرابة النسبية أثبت، فإن القرابة السبيية أربط، فهما إذاً قرابتان مهما اختلفتا في الثبت والربط.
 ولا تمنع عن رجحانها قبلَ كما تظافرت به الروايات، كما ولا تحصر أهل الوصية بالوالدين والأقربين، وإنما هم يقلَّمون على من سواهمر، أم
 مع رعاية الأقرب والأحوج، نم الإشهاد على الوصية واجب في واجب:








تم في الوصية أحكام أخرى قد تأتي بطيّات آياتها الأخرى كما تُناسبها إن شاء الها تعالى
 أترى ضـمير الذكر إلى مَ يرجع؟ أهو الوصية لأنها مؤنث مجازي جائز
 الوصية تبدّل في نفسها إتماً لأنها فعل الموصـي وله تبديلها إذا شـاء وفق
(1) سورة المائدة، الآيات: 1•9-1•1

المصالح المتجددة! إنه حكم الله في الوصية أن يبدل من واجبها إلى ندبها، وأصل الوصية أن تترك، ومادة الوصية الحاصلة أن تبدل، أماذا مما فرضت في هذه الآية.




فمن بدل ما ذكر من الأمر بالوصية ومن مادتها ومن تطبيقها فإنما . .
فمن ذلك التبديل تبديل الحكم المكتوب في الوصية واكُنِبَ عَيْمُمُ إلى
الندب، فتوى فالإنم - إذاً - على المقلَّد حين لا يعلم المقلّد خطأه
 تبديل كتاب الوصية تمزيقاً او تغييراً من أيٍ كان .

الوصية بالمعروف! .



 اللّهم إلّا من الموصي وهو خارج عمن بدّله.
 يحاول الوصي تطبيق الوصية كما هي والشاهد يبدلها، أو الشـاهد يشهد لها لها كما الوصي ثم الوكيل أو الورثة أمّن هو ممن كه مله مدخل إلى الم حقل الوصية، هو الذي يبدله، فلا إتم - إذأ - على من سبقه حيث طبَّقه، ولا على الو الوصي حين أوصى كما يجب.
 يُخففي أو يُعلن، فتبديل الوصية الصالحة في كلٍ مواقفها إتم مهما اختلفت دركاته حسب مختلف التبديل، حتى إن أوصى بمالٍ له ليهودي أو نصراني(1) ما لم يكن في أهل الوصية محظور.












 أمطها؟ تال: ميسى شلقان أقول: في سيل اله في عرن ذلك الزمان - كما مو ظامر
 أوصى بما له في سييل الش؟ فقال : أمطه لمن أوصى بـ وإن كان يهودياً أو نصر انياً إن اله تبارك








 (الوساثل •7V من الوصايا) أقول: والأحاديث الواردة في المنع عن إشباع كافر محمولة =
 يُعارض المبدل وهو عارف بالوصية هما أيضاً آثمان؟ لأن إمكانية المعارضة وواقع القبول، أنهما ليسا في كل" الأحوال، نم إتم القابل وغير المعارض هو على هامش إثم المبدل، فهو - إذاً - آثم لقبوله الإتم أو تركه النهي عنه، كما تدل عليه ادلة وجوب النهي عن المنكر .

:رَحِيمٌ (
الكجَنَف خلاف الحَنَف هو الميلُ عن الحق، والإنم هو التباطؤ عن
 لا الذي يخاف أن يقع، فإن خوف وقوعهما لا يُفسد حتى يصلح بينهما، ،
 (r)

فالوصية تلاث: وصيةٌ بالمعروف فلا تبديل فيها، ووصيةٌ بجنفِ أو إثم

 المعروف بل هو مفروض فإن تطبيق الإنم إنم، وترك تطبيق الوصية عن بكرتها إنم، فلتحول إلى غير ما إثمّ أو جنف.
تم عوان بينهما هي بجنف أو إنم لا خوف فيهما من اختلاف بين الورئة أو تخلُّف منهم عن شرعة اله، وهي بين تضييع لحق الورئة ولكنهم يوافقون
= الصدقات حسب النص في آيتها! سورة النساء، الآية: عץ.
سورة النساء، الآية: 1YA.

فتُمضى، أم تضيع لحق اله كالوصية بما لا يجوز فعله، فهي إتم يخيف على
 تمضى - كما في حق الورثة المتوافقين - أم لا تمضي كما في كلٍ عصيان في غير حقوق الناس.



 يخيَّل فيه إتم لسابق الحظر، فيرجع ذلك الإصلاح - بعد أن لا إتم فيه - إلى أهله المفروض.
فمن الجَنَف المخيف (إذذا اعتدى في الوصية إذا زاد على الثلثل|(ب) الإتم מأن تأمر بعمارة بيوت النيران واتخاذ المسكر فيحل للوصي أن لا لا


(1) سورة البقرة، الآية: YYY.
 الآية قال: إذا امتدى .. .







 فالجنف الميل إلى بعض ورئتك دون بعض والإتم أن تأمر ...

أصحاب الحق، وإذا كان فيها إتم وهو الجنف بحق اله، فهو على آية حال مخيف، فكما الإتم - أيآ كان - لا يُمضى، كذلك الوهي الوصية بالإتم ليست

لتمضي
 إلى الحق أو حملا لهم على أصل الوصية، وأما الإصلاح في कإثقًا فلا فلا
 والورثة، ويختص الإصلاح بينهم برد الوصية، مهما كان بإرضاء الموان الما بإتم، أن يُعطى ماللآ يرضاه.
إذاً فضابطة الوصية الممضاة ألا تخيف بجنف أو إنم، وهنا يأتي دور الإصـلاح بين الموصى له وسائر الورثة، وحين لا إفساد ولا يُخاف منه فلا




وأما الجنف فإصلاحه محوه(1)
فحتى إذا لم يكن الجنف مُحخيفاً - وهو مُخيف بطبيعة الحال للمؤمن -
فواجب النهي عن المنكر يفرض إصلاح الوصية.
 إيمانياً، وبين الجنف والإتم عموم من وجه يتلاقيان في الوصية بالمحرم

 رعاية الأقربية والأحوجية ولا مرجح غيرها كمزيد الإيمان.



فروع حول الوصية:
 الطبقة الوارثة ولكنهم وارنون أصالة لأنهم من طبقات الإرث، فكيف يُقسَّم

الموصى به؟.
هنا التقسيم كما فرض اله في الفرائض: للذكر مئل حظ الأنثيين، أمّاذا من تسهيمات مستفادة من الكتاب والسنة، فإن الوصية في الثلث تقلَّر بقدرها

 أوصى بئلث ماله في أعمامه وأخواله؟ فقال : لأعمامه الثلئان ولأخواله

الثلث (1)
أقول: ذلك إلاّ أن يظهر من كلامه التسوية بينهم، فإنه يقدم على مقدرة
السهام.
Y - ب هل تجوز الوصية بمالِ دون قبول من الموصى له؟ ظاهر الآية هو


 القبول، نقد تكون الوصية بين عقد وإيقاع، إيقاع لجوازها دون دون قبول، وعقد
 رجل دله ولد ذكرر وإناث وأتر لهم بضيعة أنها لولده ولم يذكر أنها ينهـم على سهام اله
 والتهنيب r: rar والنقيه •or.

لردِّما بالردٌ، فهي - إذاً - برزخ بينهما، حيث الآية والصحيحة تدلان الوان على جوازما دون شرط القبول، نم لا دليل على اشتراط القبول وإنما هو عو على




 دليل عدم اشتراطه.

Y - هل تجوز وصينه في الثلث بعد ما جرح نفسه أو فعل ما فيه موته؟
 موته أحرى من القاصر فيها أن يوصي لعله يجبر من تقصيره، والصحيح في عدم جواز وصيته لا يستطيع على تقيد الآية بهذه الطلاقة الطليقة(r). ع - هل يجوز أن يرجع عن وصيته صسحيحاً أو مريضاً، في مرض

 إلى الأقرب معروفاّ، وأما إلى غير المعروف أو أن أن يترك الوصية المعروفة إلى تركها عن بكرتها فلا لأنه خلاف واجب الورية الورية وقد فعله، فكيف يصح

 خالداً فيها قيل : أرايت إن كان أوصى بوصية نم قتل نفسه متعمداً من ساعته تنفذ وصيته؟


 النار نهو إذآ كافر ووصية الكافر فير نافذة.

تحويل الواجب عما حصل و؟ والمـعتبرة في سـماح الرجوع عن الوصية
مخصوص بما سوى هذه الموارد(1)
0 - هل تجوز الوصية بـما زاد عن الثلـث إن لـم يـجزهـا الورئة؟ آية
الوصية الطليقة قد تحمل الجواز، ولكن (ابالمعروف" فيها تقيد الوصية بما يتحمله الورثة، نم الجنف والإتم تقيد أنها بغيرهما، ومن الم المّا آيات الفرائض تفرض ميراتاً بعد الدين والوصية، فلا تجوز الوصية في المال كلٌّه، ومُتواتر الروايات تُحلدّدها بما لم تزد على الثلث، فالرواين الراية القائلة بججوازها في المال كله(ケ) خلاف الكتاب والسنة، وإن كانت تجوز في كلٍ المال أو جلّه بإجازة الورثة كما في المعتتبرة، ولأن الـمال حقهـم فلهـم التنازل عنه قدر مـا





 أوصى به كله نهو جانز لهم (الفقيه orv).

















(4y) (4y)

آيات خمسس تتكفل بيان فرض الصوم بشروط وجوبه أو السماح له، وكذلك حرمته في غيرما، اللّهم إلاّلآية الدعاء، ولكنها آيضاً لها صلة ونـا ونيقة بزمن الصيام سؤالاً ودعاء في أيامه ولياليه، ولقد كان فرض فراه الصوم هذه الأمة المفروض عليها مختلف الجهاد في سبيل الهـ - كان فرخاً طبيعياً لزامأ عليها لتقرير المسير الشائك الطويل الطويل، تقريرأ لعازم الإرادة وثابت الجزم انفصالاً عن شهواتها وأريحيَّاتها!، واتصالآلآ روحياً بربها، فإنه الانه مجال الاستعلاء على ضرورات الجسد، واحتمال لضغوطها وأثقالها، إيثاراً



أترى فرض الصيام هو (اللـموّمنين خاصة|؟؟(1) حيث الخطاب هـنا




إنه لواقع الاتّباع فرض المؤمنين خاصة حيث المنافق وسواه، ممن أقرّ
 الإسلام، أو نَظِرَة أن يُسلم ولِّمَّا .

 خاصة.
 " 1 . . سورة الحجرات، الآية: ع1.

تم إنه لعموم التكليف فرضٌ على كل من أقرّ باللعوة الظاهرة، بل ومن

 الإيمان في قلبه، والمنافق المشرك في باطنه، وقد سمماهم كلهم ربهم بسمة


إلى جانب شرك الرياء.
 وتصديقاً بالجنان وعملاً بالأركان، وا(لم تؤمنوا" ردّاً على مسلمي الأعراب، سلب لإيمان القلب دون مطلق الإيمان، فالمؤمن بقلبه يتأنر بخطابه قضيان
 ومغبة دخوله في قلب، والمسلم المنافق يتأثر ظاهرياً رغم أنفه بغية التحسب من المسلمين، وقد يتقدمهم في مظاهر الإيمان تثبيتاً للععواه، فحين يقرن
 الجوارح، وأما حين يطلق دون قرين ولا قرينة فهو شامل لمئلث الإيمان،
 آمنوا بقلوبهم - وهم الذين يتطوعون عمل الإيمان - ولكنه بحلِّق على كلى من أقر بالدعوة الظاهرة.
 في مطلق الصيام أم مو القلر المعلوم منها، حيث النص پاكتب كما كتبه لا أنه صيام كصيام، فضـلاّ عن أيامه المعدودات، فقد تصدق الرواية القائلة الِّلة


دون أممهـم، مهـما كان لهم صـيام بكيفية أخرى وأيام أخَر، وا(أولهم
(1) (1) آدم
 الرسالات، فرضاً للصيام عليهم ككل، مهما اختلفت شكلياته بين الأمم، واتحدت بين الرسل كما لهذه الأمة المرحومة برسولها : (اثم آثرتنا به على سائر الأمم واصطفيتنا دون أهل الملل، فصـمنا بأمرك نهاره وقمنا بعونك (r)


 يقول: إن شهر رمضان لم يفرض اله صيامه على أحد من الأمم قبلنا، نقلت له نتول الش






 على أمتي نم تلا رسول الشا

 وأثنى عليه نم قال: أيها الناس إن مذا الثها أتول في الرواية الثانية مجالات من النظر والنقد منها كيف يؤخذ ولد آدم او أمته وامة الإسلام



$\qquad$
الكتابتين كذلك هو بين المكتوب عليهم، تم ولا يطلق هأَلْذِينَ هَامْنُوأ على الرسل إلّا باتحاد التكليف، فهـم - إذاً - مؤمنوا الأمم السابقة ومعهـم رسلهم، ففرض الصيام يشملهم كلهم مهما اختص رسلهم بصيامنا تشريفاً لهم كما هو تشريف لنا .

والصيام في وكَا كِّبَبا هو مطلق الصيام وليس هو الصيام المكتوب علينا، فإنما كتابة ككتابة، وصيام كصيام في أصله، وأما في كمه وكيفه فلا
 تم الصوم لغويآ هو مطلق الكفت عن مشتهيات، وليس الكت المطلق عنها فضهلاٌ عما سواهـا فإنه كفت عن الحياة، فكل إمسالٍ عن أي مشتهئ صوم، فصوم اللسان إمساكه، وصوم سائر الجوارح والجوانح إمساكها عما

 استوائها في منتصف النهار، وهكذا كل سكون عن حرالك هي لزام الكائن

 هذا! ولكنه لا يكفي تنظيرآ لكلفة الصوم المفروض على الموّمنين في هذه الشرعة الأخيرة، فإن كلفة الكف عن مشتهيات البطن والفرج أكثر من
 قد يفرض بنذر آمّا شابه، أما أن صـومهم محصور فيه فلا ، فليكن لهم صموم هو في كلفته كصومنا أو أكثر منه فإن شريعتنا سهلة سمدحاء. هذا ولكن تفريع „فلن أكلم اليوم| على الصوم لا يدل على أكثر من آن

من صومهم ما فرض عليهم الصمت عن كلام البشر، لا إنه صوم خاص،
 والشرب وما أشبه، ولا يهون التكليف على أمة إلّا بما كُلْفَت أمم قبلها مثلَّه
 صيام العهلدين:
(إنه كان من الطقوس المتعوَّدة بين كافة المليين معمولاً عندهـم في
 والمسيح









 نكران اللذات والمشتهيات، والصيامات (Y قر YV : 11 (YV) ولقد كان السيد

 -تَتُقَونَ

ذلك هو المذكور في العهلين دون ضمان لصـحتها بخصوصياتها، اللّهم إلّا أصـلاً شـاملاً هو الصيام المكتوب على اليهود والنصـارى بأسباب عدة

واجبة أو مستحبة وصيغة (الصيامه دون ضألصومه هنا ممـا تدل على زائد المعنى المُرام، فإنها فِعال مصدرآ للمفاعلة، وأصلها (الصِّوام" وصيغتها


فهي مصاومة بين الصانم وصومه، فالصائم يكف عن نفسه ما يكف، ونفس الكف يكفه زائداً عما يكف، فهو تعيير آخر عن پآتقونها فما حانظت على صيامك يحافظ عليك صيامك.

فالصيام هو قضية الإيمان حيث يخاطب به المؤمنون، يعم كل حقون الإيمان طول الزمن الرسالي، ومن قضيته المـرموقة العالية هي التقوى .

ذلك الاتقاء كخلفية مرجوَّة للصيام يعم كل المحاظير روحية وجسدية، فردية وجماعية، دنيوية وأخروية أمّاهية من حقول التقوى المفروضة علا على



 وليكون الهائم خاشعاً ذليلاً مستكيناً مأجوراً محتسباً عارفاً هابرآ الّا على ما ما أهابه من الجوع والعطش فيستوجب الثواب مع مـ ما فيه من الإمساك عن الشهوات ويكون ذلك واعظاً لهم في العاجل ورائضاً لهم على أداء ما كلفهم
 الدنيا فيؤدوا إليهم ما افترض اله لهم في أموالهمب|"(ع)






 المحاظير الروحية والجسدية دون إبقاء؛ وذلك كله إلى جانب كل ما يتكشف على مدار الزمن من آثار صحية للصيام، ومن ذلك فرض الـِّحمية على قسم من المرضى حيث تنفعهم أكثر من كافة الأدواء. فالفوائد الصحية هي لزام الصوم شـاء أم لم يشاء، وفا وائدة التقوى عن المعاصي تحضيرية وياختيار، لأن الصائم آطلق لنفسه وأردع لها من مواقعة


 اللذات ويكسر النزوات. ولقد (ابني الإسلام - فيما بني - على خمس شهادة ألّا إله إلّا الله وأن
 والحج|"(r)
ولأن الصيام مطلق في الكف فلا بدّ له من بيان لحدوده في هذه الشرعة

 الإسلام، نم هنالك فروع تبيّنها السُّنة .


 الشباب . . .
 الترفيب والترميب r: •ع ع والمحدث النوري في المستلرك عنه


فروع واجبة الرعاية في فقه الشرعة، المذكورة في محللها، وأخرى


 صممتاً، فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا
 ودع المراء وأذى الخادم وليكن عليك وقار الصيام ولا تجعل يوم صومك كيوم فطرتك||(r)

ونالث هو الصيام عن كل ما سوى الله، دون اتجاه في الحياة كلها إلى غير اله، فالأول صيام المؤمنين البسطاء، والثاني للأتقياء الوسطاء، والثالث للأولياء والعرفاء، فهم جامعون بين هذه الثلاثة، فليكن المؤمن دائم الصيام في المرحلة الثانية نم الثالثة، مهما اختص فرض الصيام الأول برمضان .



آية فرض الصيام فرضته - كضابطة - على الذين آمنوا دونما استثناء ولا
 آخرين، إذاً فهنا تكاليف ثلانية في حقل الصوم، ومو أيام معدودات مي في
 وقيلة القائل : إن أياماً معدودات هي ثـلاثة أيام من كل شهر ويوم

عاشوراء فقد كان رسول الهُ رَمَنَانَ . . .



 بمخالفة القرآن.

وهل المستتنى هنا عن فرضه في رمضان هو مطلق المريض والمسافر؟ ومن المرضى من ينفعهم الصيام لفرض الحِمية عليهم صـحياً أم رجحانه،

 فقد هرف وخرف وانحرف القائل بإطلاق المرضى في سمأح الإفطار سناداً




هنا فرضـان هـما الصيام، وأن يكون في رمضهان، وعاذرة المـرض أو
 يصومه بعد رمضان، كلّا إذا حلَّق العذر كله، أم بعضاً حين يختص ألا أحدهما


ذمب إلى الإطلاق بعض إخرانا فأباح الإفطار بمطلق المرض قاثلاً: إن الش لم يخص مرضاً

 يحتمل، وأصحابنا توسعوا يين طرني النقيض كما قلناه ناجمعوا عليه وتظافرت بـ أخبارمم.

بديل كما لا أصيل، والمستفاد من الحكمة الحكيمة العامة في كافة التكاليف
 في صيام رمضان أو السفر المعسر فيه، هما يقضيان على فرض صيا الميامه وعلى
 تخيير بينهما أو سماح لصيام رمضان في عسر مرض أو سفر .
 أم يتعسر علاجه أو يتأخر، فلا تشمل المرض المر المستجد أو الـور الذي يحصل بصيام إلّا بحكمة عسره دون يسره.
والعسر عسران، عسر في مرض أو سفر فترك الصيام فيه عزيمة لا
 وهو إطاقة الصوم آن يستأصل الطاقة دون حرج فصيامه رخصة، وعسر هو
 لا رخصة - إذاً - في صومه.
إن المرض العَسِر عُسرُ والسفر العَسِر عُسرُ، فلا يسمح الشّ للُسر الصيام في عُسر المرض أو السفر، ومن المرض الذي يعسر معر المع الصوم هو هو المعلوم أو المظنون حصوله بالصوم أو المحتمل عقلائياً، أو الذي يشتد الـد ألد أو يصعب


 من الماضي إلى الواقع حاله، أو المتوقع عنده أو بعده أمّا ذا ما من عسر فـر في
 تكليفة بالصوم - إذاً - تكليف بالعسير غير اليسير، وقد تدل على حدٍ
(1) سورة الحج، الآية: VA.

الـمرض الذي لا يسمح معه الصيام معتبرة عدة كالموثق : سألته ما حلّ المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار كما يجب عليه في السفر وَوَّنمَ
 ضهعفاً فليفطر فإن وجد قوة فليصم كان المرض ما كان|(1)

والصشيح ״الصـائم إذا خاف على عينه من الرمد أفطر وكل ما أضرٌ به (الصوم فالإفطار له واجب||(r)
 والمعيار في المرض المعسر هو الأشخاص دون الأكثرية بخلاف السفر كما هو المستفاد من الآية والخبر
 الفقيه باب حد المرض الني يفطر فيه الصانم عن حريز عن سورة القيامة، الآية: عا
 المرض الذي يفطر فه ماحبه والمرض الذي يدع ماحبه الصـلاة من قيام؟ قال: بل الإنسان

 ميناه رمداً شديداً فقد حلّ له الإفطار .
 علي

 وفيه 1 عن بكر بن أبي بكر الحضرمي تال: سأله ابي - يعني أبا مبد اله
 استطاهة التسحر يلازم مدم استطاعة الميام من جهتين، مما الجرع والعلة التي لا يستطع من أجلها أن يتسر .
وفيه 9 علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر الميض ترك الصوم؟ تال: كل شيء من المرض أضرَّ به الصوم نهو يسعه ترك الصوم

وترى إذا هام المريض وهو يضر به هل يقضي أم يكفيه؟ ظاهر النص

 بالحرمة نم تبيَّن أنه لم يضره فقد يقال إم إنه لا قضاء
 نية القربة التي لا تجتمع مع العبادة، وإن العبادة بحاجة إلى أمر وهر وهو هنا





 زمن مسيرة يوم تختلف عن سائر الزمن.
 سَفْرِهِ هو المعسر منه وقد تظافرت به نصوص السفر للإطار والقصر .

禹

 والتلازم الثابت يين الثقر والإنطار يحكم بأنالإنطار كالقصر كما الصوم مثل التمام كما في


أنطرت وإذا إنطرت تصرت، (رواه الصدوف في الفقيه) .
 قال: يتم صومه ولا يعيد (الوساثل ح Y).

الفرتان في تفسير القرآن/الجزء الثاني

 وقتية محلدة بالزمن الذي مسيرة يومه هي الثمانية بأغلب السير والغالب على الـي المسير، كما هو الصريح من أحاديث المسيرة بل والثمانية، ففي الموثق عن
 شغل يومه(r) وذلك لشدة المسيرة كما في الصحيح أن أه أهل مكة يتمون

الصالك بعرفات؟ فقال: ويلهم أو ويحهم وأي سفر أشدّ منه؟ لا تتم (\&) ومن أحكم الأحاديث الحاكمة بين نصوص الثمانية والمسيرة صحيحة
 في تُمانية فرامـخ لا آقل من ذلك ولا أكثّر لأن تُمانية فرامـخ مسيرة فيوم
 وجب في مسيرة ألف سنة وذلك لأن كل يوم يكون بعلد هذا اليوم فإنما هو
 مئله لا فرق بينهما وقد يختلف المسير فسير البقر إنما هو في أربعة فرامخ وسير الفرس عشرون فرسخاً وإنما جعل مسيرة يوم تُمانية فراسخ لأن تمانية فراسخ هو سير الجمال والقوافل وهو الغالب على المسير وهو أعظم المسير

الني يسيره الجمالون والمكاريون(0)
 (Y) سفره ومو مسيرة يوم؟ تال: يجب عليه التقصير في مسيرة يوم وإن كان يدور في عمله
. الوسائل (Y) (£) المصلر عبد اله


فلأن الحكمة في الإفطار كما في القصر مي العسر فليحدَّد السفر المفطر المقصر بالمعسر، المحلَّد بمسيرة يوم بالغالب على المسير وألمظم المسير، وهو اليوم السيارات التي تسير كل يوم لأقل تقدير ألف كيلومترآرآ،
 فلا نطيله هنا أكثر مما بيّناه.
 حسب متظافر الأحاديث ولا يجوز الإفطار ما لم يتحقق السفر بالخروج علا
 في المقصد بعد أن سافر .
 مهما صدق عرفياً أنه مسافر، وأما المقيم دون العشرة في السفر فهو حقاً

على سفر، نم يخرج المقيم عشرة أو أكثر بصحيح الأثر .
 فيها أفطر، أم تختص بأيام أخر من السنة نفسها؟ ظاهر الإن الإطلاق هو الأول
 الإطلاق بالعدة الأولى، فإن كان معذوراً فيها فما عليه إلّا الكفارة الصغيرة عن كل يوم إطعام مسكين الام
 معدودات مقررة للصيام مي أيام رمضان، فإنه إذا برأ أو حضر في رمضان ألد ألد



 القضاء على برئه فعليه القضاء حتى آخر عمره دون سقوط.
 والمتفرقة! إلّا آن التتابع راجح حسب المكنة، أم ولأنها عدة كعدة فلتقضَ كما فاتت، إنْ متتابعة فمتتابعة وإنْ متفرقة فمتفرقة؟ إلّا أن (اعدةَل منكرة لا لا

تدل على هذه الخصوصية(1)

أطاق من طاق: قوي، فليَعِن الإِفعال منه معنى زائدآ ليس هو القوة على الصوم، إضافة إلى عنايتها من المكلفين الأولين في فرض الصا الصيام فكيف تعا تعاد هنا لآخرين، عفوأ عن فرضه إلى بديل الإطعام؟ فقد تعني طاق ألها أنه استدار على أمر كطوق عليه وهو القدرة المتسعة، فالإِطاقة - إذاً - سلبها أم عكسها، أن أمرأ طاق عليه كالطوق فلا يستطيع فيه حراكاً، آم هي صرف تمام الطاقة فيه فيأتي به على جُهد وشُقَّة، فإيجابها - إذاً - كسلبها يعلا يعنيا
 الفرض عن الذين يطيقونه لأنه قمة العسر، وقد سقط عن المعسر الأدنى كالمسافر، أو المشابه كالمريض، مههما كان عسر المرض أعسر من حيث
 مرفوع عنه فرض الصومه مههما اختلف عسره عن عسر المرض والسفر، ولا حيث العسر في المطيق يرفع الفرض، وهو فير في غيره مسافراً آو مريضاً يرفع


 أقول: مذا إذا كان الدين فير مؤجل، وأما المؤجل فالا يجوز تأخيرها او تفريفه إذا أمكن الإيفاء في أَجَله كنَّا
مورة البقرة، الآية: YAT.

السماح عن الصوم، فهما مشتركان في عدم الفرض حيث العسر مرفوع في شرعة اله، اللهم إلّا في التكاليف المبنية على العسر كالـجهاد والأمر



 شخصياً وجماعياً.

فكل من يَسع طوقُه الصيام، دون مرض ولا سفر، فما عليه من صيام،

 يطيقونه، فإن إطلاق النص دليل لإطلاق المعنى دون اختصـاص الـاص بالشيخ الهرم(1)، واختصـاص الذكر في بعض الأحاديث لا يعني إلاّلا الأكثر مصداقاقا

 الـمطيق الذي سوف يطوق الصيام دون إطاقة، عليه القضـاء عند المكنـة والسعة، مثل "الحامل المقرب والمرضع القليل اللبن لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان لأنهما لا يطيقان الصوم وعليهما أن يتصدق كل




 الاططاقة فهو خلاف نص الآية، اللهم إلا آن يعني بيان موارد للإطا
 الالنين يطيقون الصوم فأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك نعليهم لكلً يوم مده،

واحد منهما في كل يوم يفطران بمدّ من طعام وعليهما فضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيان بعدل|(1)

هذا ، وقد تتقيد المرضعة بالتي لا تستطيع على اتخاذ ظئر لولدها، إذ لا لا
 لا يفرض على الشيخ الهرم تجديد قوته بدواء أو غذاء حتى يستطع الصيام،


 لعدة من أيام أخر .

ولكن الطاقة الذاتية للمرضع حاصلة، وليست الإطاقة إلاّا عند الخنوف على ولدها إذا لم ترضعهه، فإن كان هناك عنها بدلا بلا منل من ظئر أو لبن آخر مستطاع فلا إطاقة، وإلّا فهي مطيقة للصيام عرضياً فيسمح لها الإفطار تم تقضي، والأظهر كما قدمناه عدم وجوب اتخاذ الظئر عليها، حيث البديل عن الإطاةة ليس في فرضه دليل .
وهذه تختلف عن الشيخ الهرم إذ لا طاقة له ذاتياً بالفعل، وهو مطيق


 محمد



وارضعت ولدما وتضت حيامها متى ما أمكنها .
 وضع عن المسافر شطر صهاة والصوم وصن الحامل والمرضع.

الصيام بطبيعة الحال، وفرض تحصيل الطاقة عليه بحاجة إلى دليل، مهما
 ضرورتهـم تقدر بقلرها بشرب الضـروري من الماء دون مفطر آخر(')، تم القضاء إن أمكن في أيام البرد، وحليث إفطاره يحمل على مفطر الماء
 شربه قدر الضرورة تم الفدبة والقضاء مع المكنة فإن القضاء على المطيق عند زوال الإطاقة أحرى منه على المريض عند زوال المرض وقد يدخل ذوا العطاش والحامل في المريض كما قد تختص الفدية بمن لا قضاء عليه، حيث الجمع بينهما جمـع بين البدلين، وكفاية الفدية عن القضاء تخص من يطيق الصوم أداء وقضاءة
:

 عند ربه أو مندوب كما هنا إلذ سقط عنه فرض الصيام بإطاقته .


 الصيام خير للمطيقين إياه، أم تطوع خير الفدية؟.

 قال: يشرب بقّدر ما يمسك رمقه ولا يشر الا يشب حتى يروى.
سورة البقرة، الآية: ME .

سورة البقرة، الآية: • • .

وهذه علها ضـابطة في حقل الصيام غير المحرَّم بمرض أو ما آشبه،

 لكم ككل"، والخطاب هنا مطلق خرج منه الصوم المضر، ولكنه لا لا - لعموم
 ولا تجد سفراً يضر فيه الصيام إلّا لـمرض وهو داخل في (امريضاًّ) فذلك إذاً - نصّ في أن فرض المسافر كالمريض هو عدة من أيام أخر دون تخير بينها وبين رمضـان، ولكن الذين يطيقونه دون مرض ولا سفر، وهر الـا ونم - ككل


 الوسط، فقد انقطع - بأحرى - للقسم الأول.
 يطيقونه، لا سيما وأن تنجيز التكليف بالصـوم سلباً وليـجاباً لا يساعد
 طَعَاُُ مسْكِيْنِ فلا تطوع لهما في صيام رمضان فإنه تكلف في الطوع، ثم السماح عن صيام


 الممرضى والمسـافرين، لا تسمـح بصيامهـما في رمضهان إذ ليس عليهما فرضـان، والواحد معروف في الـعدة، فصيامـهما رمضـان إذاً بدعة، ولا يعارض نصّ القرآن إجماع ولا شهرة ولا رواية، ولو لم يبين للذين يطيقونه



 وخلان القرآن(8) أم يؤول بغير صيام رمضان الح
وهل يجوز صوم غير رمضـان في السفر؟ آية (اعلى سفره" لا تحرمه لأنها








(Y) تفسير الفشر الرازي ه:
...
 الأسلمي سال النيه إن شئت وأفطر إن شيتها
 (0) سعيد تالا تال رسول اله اله الصيام جُنة يستجن بها العبد من النار ومو لي وانا الجزى بها، وأخرج اليهيمي من أيوب بن حسان الواسطي تال سمعت رجلاً سال سفيان بن مينة نقال لي يا يا با لا محمد فيما يرويه النبي أتول: وقد تكون من ميزات الصيام يين العبادات ألن لا رياء فيه لانه عبادة سلية لا لتظهر اللهم إلا لمن أظهرما، ولكن، بطيعة الحال لا يتحمل الياءه، وقد رواه أبو مريرة عن رسول =

الصوم، يعني الزلفى إليه، وهي معلوماً تعني اختصاص الجزاء، كأن سائر الجزاء لسائر الأعمال لا تحسب جزاء بجنبه.



名 $\qquad$
 رَمَنَانَ . . هُ . بياناً متدرجأ لأصل الصيام ووقته ومن فُرض عليه أْم منع عنه أو خيّر فيه، فإنه عبادة صعبة ولا سيما في رمضاء الحقاز . (اشهر رمضان" شهر يسمَّى في القرآن بين سائر الشهور تفضيلاً له عليها

لأنه مَنِّلُ القرآن دونها، وفيه فرض الصيام دونها دونها (1) وعلّه (إنمـا سـمي رمضـان لأن رمضـان يرمض الذنوبب|(٪) ويطهرهـا = الجلي،






 وشقاءه قبل اذنديخل وذلك انٍ المؤمن يعد فيه النفقة للقوة في العبادة ويعد فيه المنافنق افتياب المؤمنين واتباع عوراتهم فهو غنم للمؤمنين وغر المرم ملى الفاجر .

 اله فيه ذنوب المؤمنين وضفر لهم . . . ، أقول: ومو من الرمضاء : مطر يأتي قبل الخريف يطهر وجه الأرض من الغبار .

بصومه إسلامياً، ولرمض الفصل وحرّه الذي وضع له فيه هذا الاسم قبل
 والرمضاء مطر يأتي قبل الخريف يطهر وجه الأرض من الغبار، فهو يغسل
 كذلك يرق القلوب برمض الإمساك عن المشتهيات! وقد يعني مثلث
 عدادها حيثما ذكرت كتاباً وسُنه، ولا أن معناه يناسب ساحنـا سيما الرمضاء، وأنه يشنَّى ويجمع وليس كذلك وانك أسماء الله، تم ويأتي كثيراً دون إضافة شهر في مختلف الأحاديث الحاملة فضله وأحكام صومه، مما

بيل كونه من أسماء اله تعالى (Y)


 فإن رمضان اسم من أسماء اله ترلوا شهر رمضاذ فالشهر مضاف إلى الاسم والاسم اسم الها عز ذكره ومو الثهر اللأي النز



 سمعت رسول اله اله


 عمر بن الخطاب سمعت رسول اله أقول: ذكر رمضان دون إضانة، نم وتنية وجمعاً كير في أحاديثنا مـا يوكد أنه ليس من أسما. الش، نإنما مو شهر الش.

 واشفق منها|(r) وأطلق كل أسير وأعطى كل سائل|(r)

وقد سمي لفضله شهر الشه لاختصاصه باله أكثر من سائر الشهور، وكما يروى عن النبي عشر شهراً تأكلون فيها وتشربون وتتلذذون وجعل لنفسه شهراً فاتقوا شهر رمضان فإنه شهر الشا||(8)

تم وصف ا(شهر رمضـانه بأفضل مواصفة تميّزه عن كافة الشهـور :

 طهر قلب محمد بصيامه، تستعد لإنزال أنوار وحي القرآن .
 ثلات وعشرين سنة نجوماً متفرقة، ومنها رمضاناتها كسائر شهورها؟.

 رمضان . .
المصلر أخرج البزاز واليههي عن ابن عباس قال كان رسول الش الطلق



 عنه ذنوبه ومن قذف فيه مسلماً أو شرب فيه مسكراً أحبط الشه عمله لسنة، فاتقوا شهر

ألأنه أنزل فيه آي من القرآن أوّل ما نزل؟ وبازغ الوحي كان قريناً لبازغ الرسالة وهو السابع والعشرون من رجب وبينه وبين رمضان أكثر من شهر !. تم القرآن معرفآ لا يطلق على بعضهه، وإنما قرآن، لو آنه أنزل في رمضان في بازغه!.

أم لأنه أنزل في شأنه قرآن؟ فقد أنزل في شأن غيره من زمان ألا
 تخبر عن نفسها دوراً مصرحاً! وآية كتابة الصيام من قبل ليست آية تعريف برمضان، فلم تنزل فيه ولا سيما قبل التصريح بشأن رمضان.
أم أن القرآن المفضّل أنزل في رمضان من اللوح المحفوظ إلى البيت
 ينزل القرآن على مكان، ولا مَنزِل للقرآن إلاّ قلب النبي من سمـاءٌ أو أرض، ولا أي قلب آخر في سماءٍ أو أرض، وأي بيت أعمر من قلب محمد الروحية الرسالية اللابقة اللائقة لنزول القرآن .
 في غير قلب الرسول، حيث الهدى القرآنية للناس هي كيانه منذ بعث.

ومن تمّ لا يصح نزول الـقرآن المـفصّل جمـلة واحدة وإن في قلب الرسول

 في شهر رمضان إلى الييت المعمور نم نزل في طول مشرين سنة (نور الثقلين 0:
(or


إذاً فهو القرآن المحكم النازل عليه في ليلة مباركة هي ليلة القدر، كما

 ومجمله بعد مبعثي بزهاء خمسين ليلة، فكان يعرفه جملةً نم عرّفه ربه تفصيلاً

 عاقل فضـلا عن أعقل العالمين أن يحرك لسانه بالقرآن ويعجل به وماله أية

 ليلة القلدر المتراوحة بين - 19 و و Yا و 19 - لأظهر تقدير وأكثره.
 القرآن، بل هو حسب الأثر الثابت عن نبي القرآن - كذلك - مَنزِل لصحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل المسيح

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الفرقان، الآية: }  \tag{1}\\
& \text { سورة مود، الآية: } 1  \tag{r}\\
& \text { سورة القيامة، الآلية: } 17 .  \tag{r}\\
& \text { سورة طه، الآية: 118. } \tag{}
\end{align*}
$$


 خلت من رمضان وأنزل الزبور لثمان مشرة خلت من رمضان وأنزل الشا القرآن لأربع وعشيرين خلت من رمضهان.

 واحدة في شهر رمضان إلى اليت المعمرر نم نزل في طول وشهين سنة نم تال تال



 تلمع وتتبلور في قلوب الصائمين، فإن ذلك النازل النور النور يتطلب الميار المنزل
 الرسول الطاهر الأمين، حيث كان بان صـائماً عما سوى الله، فأصبح جديراً الْ الن

ينزل فيه أفضل وحي الشـ









= في نلاث وعشرين من شهر رمضان.


$$
\begin{aligned}
& \text { وسوراما } \\
& \text { (1) (1) } \\
& \text { IV: سورة محمد، الآلآية (Y) } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$


 لمن اهتدى، وأخيراً بينات من (الفرقانه لمن اتقى، درجات ثلاث تلو بعض

 يحمل هذه المواصفات بعد تفصيله للناس كما في إجماله لرسول الناس


 القمر، فإنما هـلاله إمارة بدايته وهو زهاء ثلانين يوماً، فأين الشهر من القمر، إنما هو رمضان السابق ذكره، وتعريف الشهر يعنيه.

تم الشهادة هي الحضور على علم، فشّهود الشهر هو الحضور مقابل السفر، على علم برمضـان، في أي يوم منه كان، ففي آوّله يصدق برؤية الهلال شخصياً أم بشياع أو شهادة مقبولة أو مضي ثلانين يوماً من شعبان، وإلّا فلا شهود سواء حضر ولم يعلم أو علم ولم يحضر، فصيام يوم الشك على أنه من رمضان غير مأمور به ولا محبور، اللهم إلاّلا بنيّة آخر شعبان فإن صادف رمضان فمن رمضان وإلا فمن شعبان قضاء أمّا ذا حسب ما ما نوى








فصوم يوم الشك بنية رمضان باطل خلافاً لأحاديث تعارض ظاهر الآية
 راجح وواجب قضاء، أو واجب أداءّ، أم بنيّة أنه إذا كان شان شعبان فيان فمنه وإنا



لمحة لصحته وقد يدل على صحته ظواهر الإطلاق ${ }^{\text {(r). }}$ والشهر في (شهد الشهره" بين ظرف ومفعول به، وهو على أي الحالين

 مهما كان مريضاً أم صحيحاً.
وهل أن شهود الشهر هو حضور كله على علم؟ إذاً فأين الصيام، ولا



 على علم في الشهر، في أي يوم منه، أولاً أو ثانياً أمّا هو، فإذا الذا كان حاضراً =
 رمضان دون شعبان، ومذا مو المعني من خبر الحسين بن زيد عن الصـادي


التشرين
(1) المصلر الــابق

 نهو يوم ونق لـ وإن كان من فيره نهو بمنزلة ما مضى من الآيام (الكاني ع: Ar).

في رمضان وهو عارف بالشهر (افليصـمهلا) تعني كلّه أم يومه إلى آخره،
 الباقية معها، وهكذا الأمر في كل الأيام. ولا ضير في استخدام الشهر كله من الشهر مرجعاً، وهو كمشهود أي يوم منه، إذ لا تصح عناية كل الشُهر منه مشهودآ، ولكنه معنئّ منه لفرض الصيام، إذاً فواجب صيام رمضان هو منذ شهوده حتى آخره، دون الْ اختصان



 إنشاء سفر بعد أم يـجوز؟ فإن جاز أفطر، وإن لم يجز لم ئم يفطر لأنه سفر

معصية.
إنه إذا سافر وأفطر عصى بسفره حيث سبب الإفطار وكان عليه فرض الصيام، وإذا لم يفطر عصى لأن الصوم في السفر محظور، ولا ولا يصح القول
 إن سفر المعصبية التي تفرض إتمام الصـلاة الملازم للصووم، هو المعصمية



 (1) تفسير الرازي ه: 19 عن علي پٌ



يفرض صوم السفر على من ينشئ السفر وهو شاهد الشهر، فإنما المستفاد

 حاضر الشهر أن يسافر فيترك الصيام، فلا وجه - إذاً - لوجوب الصوم الوم في هكذا سفر لأنه سفر معصية، أم لأنه لا يشمله العلى سفره لا لا سيما نظرأ إلى الى الى الروايات التي تحظّر السفر على غير المضطر، فإنه يعني محظور ترك الصوم حينذاك، وكذلك الروايات الناهية عن الصوم في السفر كما في المر المرض
 ترك الصيام الـمفروض بالفعلل، لا اللني سبب إباحة تركه، ومهـما دلّ


على المسافر مهما كان سفره محرماً ودون ضرورة(1)
 رمضهان وهو على سفر، دون الحاضـر الذي ينشئ فيه السفر، نـم فرض
 يجوز له السفر الللهم إلّا لضـرورة كحـج أو عمرة أو في طلب مال يـخاف

تلفه
 (افليصمهال وليس له آن يتركه بعاذرة السفر، أم أي عاذرة يختلقها كأن يسبب



 شهر رمضان؟ قال: مو يوم ونق له ولا تلا تضاء مليه. rYY : آيات الأحكام للجصاص (Y)

عن اختياره، كسفرة ضرورية، أم مرض يأتيه أمّا ذا مما لا يختاره من عاذرة عن صيامه.



 الإفطار، تم لا يجوز الإفطار في سفر المعصية؟ ولكن ذلك ترتبٌ محظور، والأصل هو القول الفصل، إن سفره مدرم - مههما جاز لـ اله الإفطار - لأنه



 وجب في السفر غير المضطر إليه لم يكن دور للنهي عن السفر، فإنما يُنهى عنه لأنه يحرم فيه الصومر.

ولكن الملازمة بين الإفطار والتقصير في السفر، نم وجوب الإتمام في سفر المعصية، إنها تحكم بوجوب المن الصيام عليه كوجوب الار الإتمام في سفر
(1) المعصية كما يروى عن علي



 مال يخاف تلفه. وفي الوسائل V V V V
 به: خروج إلى مكة أو فزو في سيل الش أو مال تخاف ملاكه أو أخ تخاف ملاكه وإنه ليس اخاًا الأب والام.م.

فالأشبه - إذاً - حرمة السفر ووجوب الصوم للملازمة بينه ويين الإتمام


 إن صوماً فصوم وإن إمساكاً أدبياً فإمساك. وعلَّ حرمة السفر على وجوب الصوم فيه، لأن السفر يُنهى أحياناً إلى




 عليه، فالظاهر وجوب الصوم عليه والأحوط قضاءه.
 =





 والعمرة أو مال تخاف مليه الفوت أو لز الزع يحين حصاني

 يصوم، فلا يدل على الجواز دون ضرورة، فإن (ايعرض له السفر، تلمع إلى ضرورة مفاجئة للسفر.
تم وما تدل على أفضلية المقام للصوم من السفر فير الضروري، ومي مخالفة لآلية ولهذه المستفيضة فلتطرح أم تؤول إلى فنيلة الفرض لا الندب.
 المرض الممعسر بصيامه، أو السفر المـعسر به، دون مرض لا يعسر معه

الصوم، أم سفر بلا عسر، وهو ما دون (امسيرة يوم"].

 كله، إما في رمضـان لغير المريض والمسسافر، أم في عدة من أيام أخر،


 ومنه اتباع أمره وتكملة العدة.

ومهما تضاربت الأحاديث المروية عن الرسول حول سماح الصيام المفروض في السفر وعدمه، فالأصل هو الكتاب الدال على حرمته فيه كما في المرض

روى سعيد النقاش تال تال أبو عبد اله پ.

 (التهذيب ب: 1ヶA)








وصشيح عمار بن مروان امن سافر تصر وأنطر إلا أن يكون رجلاّ سفره إلى صيد أو في =

وهل إن هذه الآية نسخت سماح الإفطار المدلول عليه في آية الإطاقة؟

 (اكتب . . . وعلى الذين يطيقونه فلا نسخ إذاً إلّا لعقلية هؤلاء الذين يتهافتا لانون على قيلة النسخ دونما تدبر في القرآن ولا تبحر في مغازيه ومعانيه.

وهل يعني إكمال العدة أن رمضان لا ينقص عن الثـلائين أبداً، وكما صرحت به روايات؟

كلّا فإن الـعدة هنا هي عدة الصيام الممفروضة وهي رمضـان بكـمال الثلاثين أو نقصه، وإن انتقاص بعض الشهور ومنها رمضان هو آمر ملمور

على كرور السنين

استدراكات:
الأولى : أن شهود الشهر لأول يوم منه كما يصدق على رؤية الههلال =
 الضروري للمقيم في رمضضان.




 ومسافرما واستفاض عنه

 ويعارضها ما أخرجه فيه عن عائشة أن حمزة الأسلمي سالْ رسول . . . . . .

فليصـم من يومه، كذلك العلم به فجراً أو بعده وحتى ما قبل الغروب، إلا

 فليصم في الأول كاملاٌ وفي الثاني تتمة النهار ثم يقضي الثانية: يستينى عن شهلد الشهر المجنون والطفل ومن يطيق الصوم والمغمى عليه ما دام الإغماء والمضطر إلى الإفطار أو المككره عليه أمن ذا من هؤلاء الذين دلّ دليل قاطع على عدم فرض الصهوم عليهمم، ولا يشمل اشههد الشهر" من يعلم حاللآ بدخول رمضان مستقبلاً إذ ليس شاهداً حالّالًا . الثالثة : فليصمه: تمنع نية غير رمضان لشاهد الشهر، فلو نوى غيره لنغى ويحسب من رمضان وهل عليه قضاء؟ لعله الأحوط حيث النية شرط ولكنها

في المتعين لا دور له أصيلاً .
تم (فليصـههل لا تدل على أكثر من واقع الصيام، وأما النية فلا، إلّا آن يدل دليل آخر وليس، لأنها لا تعني إلّا تعيين المنوي وهو وني منا متعين، وألما نية القربة فهي لزام على أية حال ولا ينافيها نية غير رمضان اللّهم إلاّلا لعامد،

تأمل .
الرابعة: السجين أمن شابهه إذا لم يدر رمضان عن غيره، صامه بنية ما في ذمته، دون النية الخاصة لرمضان، فإن كان من رمضان فمن رمضان رمنان والِّلّا فمن سواه فرضاً أو ندباً. الخامسـة: من شهـد الشهر خلال يوم الصيام وجب عليه الإمسـاك لإطلاق (فليصمههل والقضاء بعد رمضان لأنه أفطر يومه ولم يستئن من المفطر إلّا الناسي، دون المضطر آو العامد المعذور ومو عامد معذور. اللسادسة: هل الممسافر دون المسافة، وكذلك الناوي عشرة أيام في السفر، هما مشـمولان - معاً - لـ (اعلى سفر" فعدة من أيام أخر، لأنهما ليسا

داخلين في ا(من شهله؟ كلا حيث القصد من الشاهل هو غير المسافر لحده الشرعي، فإنما يعد غير الحاضر مسافراً حسب الحدّ الشرعي للسفر، فالمسافر دون الحلّ داخل في الحاضر كما المقيم عشرة أيام في السفر يلحقه .

ولأن المقيم عشرة أيام محسوب بحساب الشاهد الشهر فلا يجـوز له

- كالني في بلده - إنشاء سفر .

 في الأحكام غير الموضوعة على العسر كالجهاد والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصوم نفسه من حيث نفسه، وأمامهية، الموضوعة على إعسار هي بطبيعة الحال فيها، فالعسر المنفي عنها هو عسر على عسر، ففي عسر المرض وعسر السفر يسقط فرض الصيام، بل وأصله حيث لا يسمح لـ


 اللآعسر، وقد حدّ السفر بمسيرة يوم وهي الآن فوق الألف كيلومتر!!

هذا - وبصورة عامة تحلق على كل أحكام الشرعة، كل ما فـا فيه عسر
 رسول الهدى



(Y) المصلر الخرج البخاري والنسائي والبيهتي في شعب الإيمان عن أبي مريرة سمعت

وا . . . لا تبغض إلى نفسك عبادة ربك فإن المنبت لا سفرأ فطع ولا ظهراً أبقى فاعمل على امرىء يظن أن لن يموت أبداً واحذر حذراً تتخشى أن

 واالعلم أفضل من العمل وخير الأعمال أوساطها ودين الله بين القاسي



ولأن رمضـان بصيامه وقيامه هو شهر الدعاء والإجابة، فلتتوسط آيةُ الدعاء والإجابة آياته، وقبل تفصيل الحلّ والحرام في لياليه وأيامه :


السؤال عن اله منا سؤال عن موقفه أمام دعوة الداع، قرباً وبعداً،

 بُغية أن يسمعها اله جهل باله ف ا(يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا

 (Y) المصدر أخرج الطبراني واليهقي عن سهل بن ابيا أمامة بن سهل بن حيف عن أبيه عن جده







تدعون أهم ولا غائباً إنما تدعون سميعاً بصيراً . . .1"(1) اللّهم إلّا إسماعاً لعباد الله لكي يرغبوا في الدعاء، أم تلذذاً بصريخ الدعاء آلاء فلا بأس إذاً بل هو

أولى.
ولأن الدعاء هي مخ العبادة حصيلةّ لأقرب حالات القرب الـي الـى اله


 عامة التسميات كنا .

 عامة للكل ورحيمية خاصة لمن يستحقها .








 سورة الحديد، الآية: ع. سورة ق، الآية: 14. سورة الوافعة، الآية: 180. سورة الانفال، الآية: ع\&. v : سورة طه، الآية

ودعوة الداع المـجابة حسب الوعد المؤكد هنا وفي آيات أخرى، قد

 سؤال الفطرة، وسؤال واقع الحال قضية المصلحة الحيوية، كما وإن سؤال القال يعم خاطرة النفس وحديثها، ثم الكلام خفية وجهاراً وعلى أية حال.
 فإن دعوة اللداع طليقة من حيث المدلور، كما وهو تعميق وتحقيق للدعاء، تخطّياً عن مجازه إلى حقه، وعن ظاهره إلى باطنه، بأن يصبح العبد كله دعاءّ، لا أن يدعو الله بلسانه وتلبه غافل لاه(r) متعلق بسواه، أو يدعوه بقلبه
 فكثير هؤلاء الذين يدعون الله بحرف من حروف اللدعاء، تم هـم متجهون إلى




 مـعرفته لزالت بدعائكم الجبال||(£)، فإذا مـادف صـالَّحه في أية نشأة من
(1) سورة إبراميم، الآية: عץ.


 بعيدة مني بأحل ما تدصوني، وقال : تدصوني وعلى أيديكم الدم افسلوا أيديكم من الدم أي من الحطايا ملموا نادوني المصلر 197 - أخرج الْحكيم الترمذي عن معاذ بن جبل عن رسول الش

الـنشآت استجيب فيها، وإلًا فتحـولاً إلى صـالح لـم يدع لـه حيث،

 من اللعاء الاستدعاءٍ - دعاءً العبودية كشرط أهيل في استجابة الاستدعاء










وإنها آية عجيبة تسكب في قلوب المستجيبين المؤمنين الداعين ربهم النداوة الحلوة والودٌ الأنيس، والطمأنينة والثقة واليقين، فيعيش منها المؤمن في جناب رضئ وملاذِ أمين بقرار مكين إلى حضرة رب العاملين. وإنه قريب برحمته - إجابةً لسؤال - إلى عباده السائلين إذا دعوه بشروطها المسرودة في الذكر الحكيم، فاتحاً له خزائنه بدعائه أينما دعاه المّ جعل في يديك مفاتيح خزائنه بما أذن لك فيه من مسألته فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمته واستمطرت شآبيب رحمته فلا يقنطك إبطاء

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأعراف، الآية: }  \tag{1}\\
& \text { سورة البقرة، الآية: •ع }  \tag{Y}\\
& \text { سورة فافر، الآية: •7. }
\end{align*}
$$



إجابته فإن العطية على قدر النية، وربما أخرت عنك الإجابة ليكون ذلك

 أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته، فلتكن مسألتك فيما يبقى لك جماله

وينفى عنك وباله، فالمال لا يبقى لك ولا تبقى لـه| (1) ألا (فاحترسوا من الهُ
(إله بالطاعة فإنه قريب مجيب| (r) فلا أصالة لمكان الدعاء وزمانها، وإنما هي مكانتها أينما كانت ومن


 إذا دعاني|"(r)

واإن ربكم حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه إليه أن يردها حتى
 وواحدة فيما بيني وبينك وواحدة فيما بينك وبين عبادي، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئاً وأما التي لك فما عملت من شيء أو من عمل ولم وفيتكه وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعليّ الإجابة وأما التي بينك وبين

عبادي فارض لهم ما ترضى لنفسك||(0)
(1) (1)


 (0) المصلر المر - أخرج الطبراني في الدعاء عن الوليد بن عبد اله بن أبي مغيث قال قال رسول


تم الاستجابة بحق الدعاء ليست في إتم أو قطيعة رحم" (1)، أو أمر مستحيل، أو الذي بيدك أمره، إنما هي فيما لا تناله بحولك فقط وقوتك الو الو


(ايا لِيته لم يكن عجل له شي! من من دعائها|"(r)



 لما هلحت مهما كان هناك سؤال صالح في نفسه، ولكنه لا يُعطاه إلا باستعطائه، ومن مصلحة الدعاء أنها مخ العبادة لأنها انقطاع عن الأسبا

المعسورة أو غير الميسورة لصاحبها، إلى مسبب الأسباب.
فحتى لولا الإجابة فيها، فهي صالحة في نفس ذاتها كسائر العبادات أم هي أحرى لأنها مُّها! وكما لا يحتم لك الجزاء منا - إلا قليلاٌ - على
(1) المصلر عن أبي سعيد أن الني





 بك أن أفرج منك فلم تر فرجا؟ فيقول: نعم يا رب، فيقول : إني آدخرت لك بها في الجن الجنة كذا
 إما أن يكون مجل له في الدنيا ولما أن بكرن ادّخر له في الآخرة فيقول المؤمن في ذلك

المقام: يا ليهع . . 1


الفرتان في تفسير القرآن/الجزء الثاني
سائر العبادات، فبأحرى الدعاء وهي مخ العبادات، فإنما نحن مؤتمرون في
 والمستجاب من الدعاء هنا - في الأكثر - هو دعاء الهداية - الصالحة، وسائر ما ينفع في مزيد التقوى التي لا تقوى عليها إلّا بعون من الله، وأكثر
 أم لا ينفع لا في أولاك ولا أخراك، فاله يعوّضك عنه الا ما تحتاجه هدى أم علو درجة.
وهنا تتساقط قيلات على الدعاء، أنها إنما تصلح في حق من لا يعلم الحاجات بمصالحهها، أو يضن بها لولا الدعاء حظوة للاستجداء، وإنها كتطلّب الآمر والناهي وهو إزراء بساحة الربوبية، أماهية من قيلات هي ويلات من قائليها .

فربنا هو الذي يأمرنا بالدعاء حيث يرى فيها صالح الداعي، وبما أنها مخ العبادة فهي أهيلة في حقول العبادة، قد لا يعطينا ربنا سؤالنا إلاّ إذا انقطعنا إليه ودعونـاه، ولكي نحظو الزلفى إليه وفوق مـا نحظوه في الاستجابة .

ففي حديث قدسي : (ايا موسى سلني كل ما تحتاج إليه حتى علف
 باستصلاحه بها .



 = الغني الجواد، بيدي مغاتيح الأبواب ومي مغلقة وبابي مفتوح لمن دعاني

وكتختام لحقل الدعاءٍ الاستدعاءٍ طلبآ لـحاجيات روحية أو سواهـا، مُتَصـورُ الدعاء ليس إلّا في أربع، حاجة حاصلة الاءلة دون دعاء، كالتي كتب الله
 ا'م حاجة حاصلة بما منح الإنسان من حولـ وحا وقوة كما الأكل والشُرب أما شابه، فلا دعاء هنا وهناك.

وحاجة مستحيلة بطبيعة الحال، أو مصلحياّ، وكذلك الأمر، تم عوان بينهما من الحاجيات الممكنة، سواء التي له فيه شأن ولا تكفي مدحاولاتلا
 فيما تكلّ فيه الأسباب.

فلا دعاء - إذاً - إلّا في المـمكن المـعقول، المـحتمل مـلاحُه، حين استأصلت دونه طاقته، فليستمد بحول الله وقوته بشروطه المذكورة في حقل

الدعاء.






يَيَّقُونِّ (1)
物
=
 يعتصم بي دون خلقي إلا خمـنت السماوات والأرض رزته فإن دهاني أجبته وإن سألني أحطينه وإن استنغفرني ففرت لـ .

ليس إلّا عن عقد التحريم، فليكن الرفث إلى النساء معقوداً علينا محظوراً



سابق حظر الرفث إلى النساء. وليس يدل سابق حظره على أنه من أحكام التوراة، فقد يجوز أنه النه كان محظوراً بالُّنة الإسلامية بيان الرسول
 إمساكات ثنلا هي أمهاتها : رفيأ وأكلاً وشرباً، لا فحسب،

 النساء أكلاً وشربآ، فضلاء عما دونهما ، حيث الأكل والشرب في في الإنطار
 فقد كان الرفث إلى النساء محرماً طيلة رمضـان ليل نهار، ثم أبيح هنا
 النهار، فآية الإحلال - إذاً - تنسخ إطلاق فرض الصا الصيام أيامآ معلودات: شهر رمضـان.
 كأولى مصاديقها من رمضان(1)، فليست التاء هنا للإفراد، فإن الأفراد هنا
 تخرج الليالي الأخرى عن كونها من ليالي الصيام، فالتـاء - إذاً - هي
 وسواها من ليالي الصيام.



و"الرفث" في الأمل هو المقبوح من قول وعمل، وهو بمناسبة النساء

 الجنس دون اختصاص بأمر خاص


 إلينا أن الرفث ككل كان محرماً ليلة الصيام، وهو محرم الآلن نهار الصيام! والـ ولماذا التعبير عن وطئ النساء بالرفث وهو القبيح؟ لأنه في أصله مما




 الذكران، ومن حرمة الرفث إلى نسائكم تستفاد حرمة المعاكسة بالمملازمة، فقد حرم رفث النساء إلى رجالهن وعل" ترك التصريح بالعكس رعاية للحفاظ على رفث النساء، وكما في


 هو في الأغلبية الساحقة من الرجال إلى النساء، ولا عكس إلاّلا قليلاك، نم لا دلالة ظاهرة لـ (أزواجكمب" في عكس الرفث، إضـافة إلى أنها لا تا تشـمل
(1) سورة البقرة، الآية: •rr.

الححلائل غير الأزواج، وترى (نساءكمب" تعني كل الحلائل وحتى الإماء
 وا(نسائكم" تشمل كل الحلائل بأسرهن دون إبقاء.

تم من الرفث إلى النساء - بطبيعة الحال - الإمناء، فإنه خاص بـ إلـلى نسائكمب" إدخالاً فيهن أو ملاعبة معهن، فألما الإمناء المففصول عنهن فهو محرم على أية، حال فحرام في الصيام بقاطع الأولوية، وأنه رفث جنس الا جنسي يختص من الرجال إلى نسائكم ولماذا أحلَّ لكم الرفث بعد حرمته؟ لأمرين انتين، الأول هو الضـابطة


واللباس هو المباشر لجسم الإنسان من ساتر يستر عورته ويستر عنه
 اللباس، مشتملاْ عليه بكل مراس، وأن ذلك الاشتمال يستر كلّا عن نز نزوة الجنس غير المحللة. لذلك فـحرمة الرفن كانت شرعة ابتلائية مؤقتة كسرا أ شـاملاً لنزوة الجنس، خلافاً لطبيعة اللباس، فأحلّه لكم بعد ما حرم.


في حظر الرفث إلى نسائكم، وكما اختانوا بعضاً ما ومنهم الخليفة عمر

 والاختيان افتعال من الخيانة وهي التنقص في الأمانة بخلاف الوفاء فيها، فنفس الإنسان أمانة إلهية، والنكاليف الإلهية أمانات عنده، والصووم

أمانة إلهية، فقد كان الرفث إلى النساء خيانة في هاتين، وهي ترجع بنقصها إلى النفس وليس إلى الله، فقد خفف عنكم هذه الكلفة في ليلة الصيام، أن

 مغالبتها، مواقفة للمحظور من ذلك الغشيان، وتلك خيانة النفس حيث تجرونها إلى محرم، وتنقصونها عن عليائها إلى سفلى الحيونة الجنسية،

تكديراً على جوٌ الصيام.
وهنا مما لا بلَّ منه بطبيعة الحال هو الفصل الزمني بين فرض الصهوم بشروطه وبين إحلال هـه الثـلاثة ليلة الصيام، إذ لا معنى لإحلاللها بعد

















وفي إخراجات أخرى انذ فيره ابتلوا بهذه الخيانة كمثله فنزلت الآية.
(فالآن" وبعد الحظر لردح من زمن الابتلاء ("باشروهن" كل مباشرة جنسية،

 مَن تحاشى (1)، حيث الرسول عملياً للسماح فيها
ولأن هذا الأمر كان عقيب الحظر فليس إلّا رافعاً للحظر، رجوعاً إلى أهل الحلل، ولكي يأتي راجحاً رغم أنه حظوة الشهوة الجان الجنسية ونزوتها
 مهما فرض مكتوب ضـمنه، فمنه الولد المكتوب لصـالح المباشرة وصـالح
 أصلها، ومنه حلّ المباشرة، بعيدة عن حالات الات محظورة كالحيض والنفاس والإحرام والاعتكاف أما شابه .
فليست المباشرة المسموحة - إذاً - ممنوحة ممدوحة لمدجرد الاندفاع الشهواني الحيواني الموصول بالجسد، منفصلاّ عما كتب اله لكم من المتعة بالذرية كثمرة عالية في هذه المباشرة، وكذلك التهيئة لتمام الصيام. فهكذا تنظف هذه المباشرة وتخرج عن الرفث، فترق - إذاً - وترقى من حضيض حيونة الشهوة إلى أفق الإنسانية الرفيعة، ومنها ابتغاء كمال الصيام نهاره، كيلا يتضايق فيه عن ضيغط الثهوة، فهذه وأمثالها من أمور راجحة أم واجبة تجعل الرفث مباشرة راجحة أم واجبة.

اللدر المنتور 1: 19A - عن سعد بن مسعود الكندي تال أتى عثماذ بن مظعون رسول
 لهم لباسأ وجعلهم لك! قال : أكره ذلك، قال : فإنهم يرونه مني وأراه منهم، قال : أنت يا

 اله ليس معروفاً.

تم وليس فقط تحليل الرفث ليلة الصيام، بل والأكل والشرب أيضاً(1)، مما قد يلمح بعدم حل سائر المحظورات حالة الصيام، إذاً فرمضان بأيامه ولياليه ظرف لمطلق الصيام، اللهم إلّا هذه الثلاث لذلك النصراتِ أمّا خلما خرج معها لسائر النص:
 والشرب، فلم تُبين - إذاً - غاية المباشرة؟ وهي أهم محظوراً، لأنها حقل اللخيانة ليلة الصيام كأصل دون الأكل والشرب! أم هي غاية لها، أهـاله الها

 الاأكل والشرب - مستمر حق الفجر، وحتى إذا لم تكن "احتى") غاية للرفث




 انطلق فأطلب لك فغلبنه عينه فنام وجاءت المرأته فلما راته نائماً قالت خيبة لك ألك انمت فليا انتصف النهار فشي مله فذكر ذلك للني

 والشرب، فتد توارد السببان لنزولها


 أصحاب النبي هِ




من الليل ما صدق أنه من الليل، ولو اختص حل الرفث بما قبل الفجر قدر إمكانية الغسل لكان التصريح به أحرى من غاية الأكل والشرب، فإنـ إنه أمـم محظوراً منهما، وهما على هامشه محظوراً، إذاً فـ (احتى) "تشمل الثلاثة كلها، فهي نصّ في استغراق الحل كل آناء الليل، وحين يحلّ التعمُّد على أهل الجنابة مع العلم بعدم بقاء وقت للغسل عنها، فبأحرى يجوز البقاء عليها بعد حصولها، إذ قد يتنازل عن عمده فيغتسل ولا مجال لتنازله حين يعلم بيقين آلا مجال له للغسل بعد الجنابة.

فكيف تجب الطهارة الكبرى كشرط لصحة الصيام منذ الفجر؟ هنا
 الأولى (1)، ولكن على حدّ مدلول الآية من سماح المي المباشرة حتى الفجر،

فن الأولى من طريق أصسابنا ما رواه الشيخ في الصشيح صن حيب الخنعمي عن أيه عبد الش

 من أول الليل فأخر الغسل حتى يطلع الفجر؟ تال: يتم صومه ولا تضاء عليه (الا ستبصار با





امهل تم ينتسل ويصوم،
وني إخراج آخر منهم وابو داود والترمذي عن ا'م سلمة أنها سيلت عن الرجل يمبح جنيا




 أقول: مذه روايات ست ثلاث وثلاث، تدل على ما دلت عليه الآية من جواز الجماع حتى=

وأما تعمد البقاء على الجنابة لمن أجنب قبله، وهو قادر على الطهارة فلا لروايات عدة مهـما كانت معارضة، وجملة القول هنا إن النا الآية تدل على الـى جواز الدخول في الفجر مجنباً حالة المباشرة قبله بلحظة، ولا ولا دلالة اللا آية أو روايةً على وجوب الدخول في الفجر على طهارة كبرى، ولا على حرمة
 عمدأ حتى الفجر، دون بطلان للصوم كلمة واحدة، وإنما القضاء ألماء ألما الكفارة عقوبة، أم لا كفارة ولا قضاء كما لا بطلان، بل ولا حرمة كما في حديث

ومن الغريب المتعود في فقهنا حمل أمثال هذه على التقية تم وفي
 قضيتها الاقتصار على حلٍ الضرورة وليست النسبة إلى النبي
 وبيان، ثم وهي موافقة لظاهر كالنص من الآية. وتصديق أمثال الثانية(1) وهي محالفة هكذا للآية وللثابت نقلاً متظافرأ = الفجر، وأما جواز البقاء على الجنابة فلا تدل عليه الآية مهها دلت عليه روايات منها، ولكن تعارضها روايات أخرى من القـسم الثاني. (1) ومي تدل - بأكتر تقدير - ملى عدم جواز تعمد البقاء على الجنابة، وليس عدم جواز الجماع حتى الفجر ومنها



 يغتسل

 حتى يصبح في شهر رمضان؟ قال: ليس علي شيء، قلت: فإنه استيفظ نم نام حتى أصبح؟=

من فعل النبي وإطباق لا يلائم القرآن بل ويعارضه، ، فالأثبه جواز المباشرة حتى الفجر ، والأحوط حرمة البقاء على الجنابة لمن هو قادر على الطهارة، وأحوط منه

القضاء دون كفارة.

وقد يلمح اختلاف التعبير بين "أحل - و- كلوا واشربوا" إن مباشرة النساء كانت محرمة ليل نهار بصورة مستأصلة، ولكنَّ الأكل والشرب كان كانا ممنوعين شطراً من الليل مع النهار، فسمح للكل طول الليل حتى الفجر،
=
 متعمداً حتى إصبع؟ قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متابعين أو يطعم ستين مسكيناً، فال



 أقرل: لا دلالة في شيء من مذه الأخبار على بطلان الصيام مهما فرض الـا القضا



 صومه ويقضي يومآ آخر وإن لم يستيقظ حتى أهبح أتم صومه وجاز لـ لـ (المصدر).

 الفجر وعدمه، ومن اللعيد جداً حمل الأخبار الأولى من طرق ألمسابنا على التقية ولا الا سيما
 بالسنة مكذا فإن اكاذه دليل الاستمرار ولا سيها في مقام بيان الحكمّ، اللهم إلآلا تقية في
 فالبطلان هلى تعمد الجنابة لا دليل مليه، ووجوب القضاء محل تردد فالاحتياط إذا أحسن بل

ولا منافاة بين حل المباشرة حتى الفجر وبين وجوب الطهارة عند المكنة قبلها إذا أجنب في وقت يمكنه الطهارة، ولكن في وجوبها أيضاً نظر وتأمل .


 حسب الآية، فإذا نبت وجوب الإمساك صياماً عما سواهما بدلالة أخرى، تم الْا لا دلالة على اختصاصه بالنهار، كان إمساكه الليلي أيضاً من الصيام. هذا! ولكن الإمساك الليلي ليس إلّا عن الرفث المـحرم أصالة وقاعاً

 نطاق الصيام پأيامآ معدودات - شهر رمضانها فلتكن محرمة ألغلظ في ليلة الصيام كما في نهاره.



كما وأن من الفجور علميّا، والانجراف تفسيرياً تخيل أن (امن الفجر")

 واشرب حتى يتين لك الخيط الأيض من الخيط الأسود من الفجر تم أتم المي الميام إلى الليل ولم أدر ما مو فقتلت خيطين من أييض وألاود فنظرت فيهما مند الفجر فرايتهما سواء فأتيت رسول الش ل الخيط الأسود، قال
 حتى رئي نواجذه نم تال : الم أقل لك: من الفجر ، إنما مو ضوء الثهار من ظلمة الليل.
 وبكأن الآيات كانت تنزل كلمات بعد كلمات؟ وهـي مترابـابطات في وحدة الآية، ومتعاركات في وهدتها الهوة! .

(الفججر" هنا هو فجر الشمس كبداية شقها الأفق المظلم برشحة من ضوئها، والخيط الأبيض من الفجر المتبين من الخخيط الأسود، هو العمود
 عندئذ خيطان، خيط الشمس المقبلة وخيط الليل المدبر، فيعبر عن الملتقى بينهما بالخيطين، فحتى يتبين بياض الصبح من سواد الليل هو المعني من المن الخيطين وإنما شبهاً بذلك لأن خيط الصبح يكون أول طلوعه مستدقاً خافياً، ويكون سواد الليل متقضياً مولِّاً، فهما جميعاً ضـعيفان، إلّا أن هذا هِا يزداد انتشارآ وذاك يزداد استتاراً .

وا⿴囗لفجر فجران، فأما الذي كأنه ذنب السرحان فإنه لا يُحل شيئاً ولا
 ولذلك سمي الأول بالكاذب والآخر بالهادق .
 كصراح إنه لا يكفي إلى الغروب، إذ لا يصدق عنده ليل، وإنما هو بعد





 يعترض الأحمرا .

دقائق تزول فيها آثار النهار، وعلى المروي عن النبي
 "(وغربت الشمس" هنا حال لإقبال اللّيل، إذاً فهو بعد غروبها لا عنده .

وهنا الليل من بادئه الظاهر بزوال الحمرة المشرقية، كما النهار من بادئه بتيُّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر .

والفارق بين منتهى وقت العصر ومنتهى الصيام هو اختلاف النصين،
 قييل الليل بدقائق هي تتمة وقت الصيام وليست وقت الإفطار .




 الاستمناء مهما كان بحليلته(ع) فإنه من الرفث إلى النساء، وارفث منها اللواط

المصر - أخرج ابن أبي شيية والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنساني عن عمر قال

$$
\begin{align*}
& \text { سورة ق، الآية: } \tag{r}
\end{align*}
$$

 كذب في شهر رمضان؟ فقال: قد أفطر ومليه تضاؤه، فقلت: فما كنبته؟ قالذ : يكذب على الش وعلى رسوله


 الصادق جا



أو الاستمناء عبئاً بغلام أمن شابه، فكل رفث إلى غير النساء بإدخال أو إمناء تشمله الرفث إلى النساء بأولوية قطعية حيث إن محور التحريم هو الرا الرفث، فإذآ كان حلُّه محرماً فبأحرى المحرم منه إضافة أن فيه كفارة الجمع (1)

 فمثل الذباب يدخل حلق الصائم (ليس عليه قضاء لأنه ليس بطعامج(٪) فما لم يصدق الأكل أو الشُرب لم يصدق الإفطار اللهم الا بدليل قاطع
 الغبار والدخان الداخلان في الجوف لا يبطل، إذ لا يصدق هنا ألا
 والمتن أم يتسافطان والأصل عدم البطلان.
= مع على الذي يجامع
 للرضا أنطر فه ثلات كفارات، وروي منهم إيضاً كفارة واحدة فبأي الحديثين نآنذ؟

 أنطر على حلال فعليه كفارة واحدة وإن كاذ ناسياً فلا شا شي: مليه


آباث



 فلخحل في منعو وحلثه فبار نعليه صوم شهرين متابعين فإن ذلك لل فطر مثل الأكل والثرب =

وأما صيغة شرب الدخان، فلا تصلح للحكم بأنه مشروب فمبطل، لأنه





 مئلها إليه ما لم يصدق الشربـ
وعلى أية حال فالأحاديث المستعرضهة للمفطرات خاليا الموارد، اللهم إلّا دلالة على عدم البأس بها، والآية لا تصرح إلا بثلاث

ومن محرمات الصيام الارتماس في الماء ولا دليل على أنه مفطر(1) بل
الدليل مصرح على أنه لا يفطر (r)






 الصانم ما صنع إذا اجتنب ثلات خصال ألوا أر أربع خصال - كما من القفيه وموضع من التهاليب - الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء (الوسائل باب ما يمسك عنه الصصائم با 1

أقول: لا دلالة في مجرد النبي عن شيء للصائم أنه مفطر، كما في الأول، لا سيما إذا قورن

 رجل صانم ارتمس في الماء متعمدآ هليه تضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عله قضاء ولاء ولا يعودن =

وأما الحقنة بجامد أو مائع فلأنها ليست أكلاً ولا شرباً فلا تبطل، وقد يحرم المائع بدليل(1) دون إبطال، حيث الحرمة الحا لا تستلزم الإفطار وإن صدق

العكس كلياً .


 سماحها ليلة الصيام، فالدور الأصيل في ذلك السلب المطلق إنما هو لمكانة

 وموضـوع الحكم ككل هو الكون في المساجد صائمين كالعاكفين آم غير الا صائمين كسواهم، فقد تخصه الهم هذه الآية آية ليلة الصيام مهما كالما كان بينهما

 إلًا عَإِرِي سَبِلِّه لا تسـمح للمسجنب كوناً في المساجد مهـما كان للصـلاة .

ولا صلة لآية السلب بآية الإيجاب إلّا مظنة الحلّ فيها حتى للحاكفين






 (الكافي ع: •11).

الصيام من شروط الاعتكاف مطلقاً أم إذا فرضهه على نفسه، أو إذا استطاع، حيث لاعاكفونه أعم من عبادة الاعتكاف أم مطلق العكوف في الممساجد مما قل" منه أو كثر ما دام هو في المساجد.
وهذه المباثرة المسلوبة فيها هي المباشرة المسموني فليست إلّا الرفث إلى النساء دون ما سواه من اتصالات شهوانية بهن.

 الاعتكاف فيها مطلقاً مهـما كان الفضل للمسجدلـين الأعظمين، وبعدهمـا للجوامع (1)
والاعتكاف - وهو تكلف العكوف - ليس إلّا حبس النفس على ما عكف فالعكوف أعم من الاعتكاف.
 المساجد، فضـلاّ عن عبادة الاعتكاف، كمـا وأن صلة آية العكوف بآية الصيام تلمّح بشريطة الصيام للاعتكاف (r)

مسجد له مؤذن ولمام مالامتكان فيه يصلعح" وني الفقيه باب الاعتكان رتم (1) صسيحة الحلبي: لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع






امتكاف إلّا بصيامه.
 = المحكي في خبر الزهري "وصوم الاعتكاف واجبب".

ولأن الاعتكاف وهو تكلُّف العكوف لا يصدق على سويعات فلا



وهل يصح الاعتكاف أيام رمضان؟ وفرض الصوم للاعتكاف يفرضه في غير فرض رمضان أم سائر الفرض！اللّهم إلّا أن واجب الصا لا مطلق لا يتقيد بما لا فرض فيه لغير الاعتكافـ الا الاعتكاف بآية صيام رمضـان تنادي بصحته في رمضان بلان بل ورجاحته علـا على غيره، ولقد ا（كان النبي

ومن واجبات الاعتكاف الإقامة في المعتكف إلاّل لحاجيات متعوّدة لابدَّ
＝
 فير رمضان ومو كذلك معارض للرواية الأولى وظامر الآلية، الللم إلآل لمن لا يستطع على
الميام أم لا يسمح لـ الـسفر وسواه.

（1Y9：
وني خبر داود بن سرحان مالا متكاف ثلالة أيامَ أقول：وعل ايومآه في الخبر الآتي مبالنة، أم مو يرم من الثلانة．
 اله（Y）
 الها جعل اله يينه ويين النار ثلاث خنادق أبعد مما بين الخانفينين

 رمضان كان كحجتين وعمرتين، ．

 يمكث خارج المعتكف إلّا قد الضرورة، فلا يجلس ولا يصلي فيه فريضة إلّا بمكة وكما يروى في الصحيح: االممتكف بمكة يصلي في أي بيوت شـاء والمعتكف بغيرها لا يصلي إلا في المسجد اللا
هذه أهـول أحكام الاعتكاف وله فروع تطلب من مفصـلات الفقه و: (اتلكها التي ذكرناها الهرل أحكا مالما سلبية وإيجابية إباحة أو تحريماً أو إيجاباً
 تَقَرْبُهُ




 إني أريد أن اعتكف فماذا أقول وماذا أفرض على نفسي؟ فقال فـال "الا تخرج من المسجد إلا


 ومنها ما في خبر إبراميم بن ميمون قال : كنت جالساً عند الحسن بن علي فقال له يا ابن رسول الش اله

 حاجة أخيه المسلم فكأنما حبد اله تسعة آلاف سنة صائهاً نهاره وقائهاً ليله (الفقيه باب الاعتكاف رقم £) (Y) الفقيه الباب نفسه رقم V، وفيه رقم عا صسيح الحلبي „لا يخرج في شي: إلا للجنازة أو يعود مريضاً ولا يجلس حتى يرجع،
דץع

## فهرس الجزء الثاني

## الصففحة

## تتمة سورة الفاتحة

$$
\varepsilon V
$$ سورة البقرة، الآيات: 77 - 77

09 Vع - TV : سورة البقرة، الآيات سورة البقرة، الآيات: AY - VO.......................................
 IV .................................. 1 سورة البقرة، الآيات:

ITV سورة البقرة، الآيات: ع•1 -

171 سورة البقرة، الآيات: IYY - 17

179 |E| - سورة البقرة، الآيات:

Mr وني رجعة أخرى إلى آية الابتلاء

سY\＆．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．VY
YOA $\qquad$ كلام فيه ختام حول القِبْلَة
rv． $\qquad$
 Y40 $\qquad$ مسائل فقهية أخرى في السعي
rr． $\qquad$ IV7－ITA ：سورة البقرة، الآيات

דץץ $\qquad$ سورة البقرة، الآيات：IAY－IVV
$r v$. $\qquad$ فروع حول الوصية
rvr $\qquad$ سورة البقرة، الآيات：IAV－IAr
$\varepsilon \bullet V$ $\qquad$ استلراكات
£ $\qquad$ الفهرس

